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Einfiihrung
Die auf dem Gebiet des heutigen US-Bundesstaates Utah siedelnden
Ute-lndianer wurden im Jahre 1865 mit einer schicksalschweren Entscheidung konfrontiert: entweder ihrer eigenen kulturellen und physischen Vernichtung durch weilse Siedler passiv zuzusehen oder aber fiir
die Erhaltung ihrer traditionellen Lebensgrundlagen zu kampfen. Ft.ir
viele junge Krieger war all ein schon der Gedanke an eine kampflose
Aufgabe undenkbar 1•
Obgleich da s Krafteverhaltnis uberstark zuungunsten der Ute-Indianer stand, liefs es der Stolz der Ute-Krieger nicht zu, die allgemeine
Ausweglosigkeit dieser Situation hinzunehmen.
Die Ute-Indianer verfogten niemals uber vie! mehr als eine Handvoll Kampfer, wahrend die Utah-Miliz im Jahre 1866 allein ungefahr
2500 Manner unter Waffen hatte. Sollte sich diese Truppenstarke als ungeni.igend herausstell en, dann konnte von der US-Army leicht Verstarkung angefordert werd en.
Entgegen aller Wahrsc heinlichkeit gelang es den Ute drei Jahre lang,
d em Gegner standzuhalten und ihm uber 1.500.000 Dollar an materiellem Schaden zu zufo gen. Mit Hilfe einiger Paiute-Gruppen schafften es
die Ute, die weifsen Siedler zur Aufgabe von uber 30 Siedlungen zu
zwingen 2 . Ungefahr 46 d ieser Siedler lielsen in d en Auseinandersetzungen ihr Leben. Obwohl d er Sieg d er weiBen Siedler letz tlich niemals in
Frage stand, erwiesen sich di e Ute-Indianer als fahige Krieger.
Josiah Robertson, einer jener Siedler, die am 26. ]uni 1866 von Ute in

Betreffs Quellen fi.ir den Black-Haw k-Kri eg sie he: die in dcr Deseret News in di ese m
Zeitraum veroffentl ichten Briefc; Q u ell en zur Geschi chte der Mormonenkirche, LOS
C hurch Library-Archives, Sa lt Lake C ity, Uta h, U.S.A.; Dokumente d er Utah-M iliz, Utah
Stil le Archives, Sa lt Lake C ity; Briefe an dos Office of Indi an Affai rs, 1824-1881 , U tah
Superintend ancy, Notiona l Archi ves, Washington D.C. Andere Materiolien befinden s ich
in verschi edenen Samm lun ge n in Utah und in Was hing ton. Peter Go ttfredso ns /11di1111
Deprcd11tio11s i11 Utah (Salt Loke C ity, 1919) prasentiert weiteres Quellenmaterial, obgleich
dieses Buch hi storische Uns timmi gkc iten a ufweist.
O rson F. Whitney, /-lislory of Uta/1, 4 Band e (Salt Lake C ity: Ca nno n & Sons, 18921904) 2:209-10. Di e Gesamttruppenstarke der Utah-Mili z betru g im Ja hre 1867 12.024 Ma nner einschli efs li ch der 2.525 Mann starken Kavallerie. Whitney z iti ert einen von Governor
C harles Durkee im Ja hre 1868 angefertigten Bericht. Siehe Go ttfredsons Ocpred11tio11 (S.
200) bezi.ig lich der a ngefi.i hrten 2.500 Manner.
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Diamond Fork angegriffen wurden, sprach in diesem Zusammenhang
von »der iiberlegenen Diszipli11 « der durch einen iiber tausend Jahre dauernden Trainingsprozefs gegangenen Ute-Indianer. Dieser Prozefs enthielt im wesentlichen praktisches Training in strengster strategischer Disziplin.
Der Ethnologe und Naturforscher John Wesley Powell besuchte die
Ute nach dem Krieg und erwahnt in seinen Aufzeichnungen, dais viele
der Krieger beritten waren und sich durch herausragende Fahigkeiten
im »border wnrfnre« (Grenzkampf) auszeichneten. Powell beschrieb die
Ute als »n wild nnd dnri11g people« (ein wildes und kiihnes Volk)3.
Die Ute sprechen eine der uto-aztekischen Sprachen, die aus mehreren regional bedingten Oialekten (trotz verschiedener Dialekte konnen
alle Ute-Gruppierungen einander verstehen) besteht. Oas von ihnen besiedelte Gebiet befindet sich auf den heutigen Territorien von Utah und
Colorado, die von zum Tei] sehr harten klimatischen Bedingungen gekennzeichnet sind.
Die durchschnittliche Niederschlagsmenge liegt bei weniger als 2550 cm pro Jahr. Rauhe Gebirgszi.ige erstrecken sich durch dieses Gebiet
und erreichen in Utah eine Hohe von iiber 12.000 Fuf.s, wahrend sie in
Colorado sogar i.iber 14.000 Fuf.s in die Wolken ragen.
Nur die von klaren und eisig kalten Gebirgsbachen bewasserten Taler bildeten Lebensraum fi.ir Fische, Hirsche, Antilopen, Insekten und
zahlreiche Pflanzen, die den Ute-Indianern als Nahrungsgrundlage dienten4.
Die Stellen, an denen die Gebirgsbache in die Taler fliefsen, stellten
sich bald als die am meisten umkampften Gebiete heraus.

John Robertson, der in George Washington Brimhall, »Autobiographie «, University
of Utah Archives, Salt Lake City, Utah, zi ti ert wird. John Wesley Powell und C.W. Ingalls,
»Report«, U.S., Congress Hou se, Ute, Pni-Ute , n11d S/10s/1011e l11din11s ... lctc l, 43d Cong., 1st
sess., es doc. nr. 157, 5.3.
Donald Callawoy, Joel Jonetski und Omer C. Stew<1rd: »U te«, in Hn11dl10ok of Norl/1
A111ericn11 /11din11 s, Band 11 Creal Basin, ed. Waren L. D'Azevedo (Washington D.C.:
Smithsonian Institution, 1986), S. 336-50.
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Ethno-kulturelle Merkmale der Ute
Die Erfolge der Ute im Kampf gegen die weilsen Eindringlinge in ihre
traditionellen Jagdgebiete !assen sich zum Tei! daraus erklaren, dais die
Ureinwohner ihre effektiven Jagdmethoden auch im Kampf gegen die
weiisen Siedler anwandten.
Blitzschnell operierende und berittene Krieger wurden bald zu gefiirchteten Gegnern der Weilsen, obgleich Pferde erst seit den spa ten 40er
Jahren des vorigen Jahrhunderts in diesern Gebiet zur Verfiigung standen. Diese Entwicklung hinterliels tiefe Spuren in der Kultur der UteIndianer und fuhrte dazu, dais sie die fur die Great-Plains-Stamme typischen Jagdpraktiken ubemahmen. Federschmuck, Tipis und Skalp-Tanze
waren aulserliche Zeichen dieses kulturellen Umbruchs5.
Die Kultur der Ute-Indianer bestirnmte die Art und Weise, in der die
Krieger dieser Gruppierung der arnerikanischen Ureinwohner kampften. Der Ethnologe Marvin K. Opler beschreibt die Ute-Krieger als
»expedient« (zweckmalsig oder praktisch orientiert) und ihre Angriffe
auf weilse Siedler waren eine Folge d es Hungers gewesen und keineswegs der Orang nach Prestige. Zu erringende Kriegerehren hatten sich,
so Opler, damals noch nicht in der Ute-Kultur institutionalisiert. Die
Ute-Krieger waren im Gegenteil darum bemuht, die Zahl der Opfer so
klein wie nur irgend rnoglich zu ha Iten.
Opler schreibt, dais die Ute »allem Blutvergielsen abgeneigt« waren.
Ein Hauptling, der aufgrund betrachtlicher Opfer unter den eigenen
Kriegern als inkornpetent angesehen wurde, lief Cefalu, ausgepeitscht
zu werden. Opler schlols aus dem vorhandenen Quellenmaterial, dais
»langere kampferische Auseinandersetzungen (seitens der Ute-Indianer) wenn moglich vermieden wurden« 6 •
Diese ethnokulturellen Merkmale fonnierten und artikulierten sich
besonders wahrend des Ute-Krieges und erklaren zumindest teilweise,
warum die Ute-Krieger so effektiv kampften und in der Lage waren,
grolsere Opfer zu vermeiden.
Encyclopedia A111erikn11n, Interna ti ona l Edition (1990), s.v. »Ute Indi a ns«, von Omer C.
Stewa rd.
Marvin K. Opler: »The Southern Ute of Colorado«, in Acrnlt11rntio11 i11 Seven A111erica11
/11din11 Tribes, Ralph Linton ed. (New York: Appleto n, 1940), S. 162. Siehe auch Anne M.
Smith: Ethnology of the Northern Wes (New Mex ico: Museum of New Mexiko, 1974), S. 19.
Smith beschreibt, dais dies auch fi.ir die Northern Utes typisch war.
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Familienbeziehungen waren hinsichtlich der Jagd- und Kampfstrategien der Ute ebenfalls wichtig. Die Krieger waren gewohnlich in
verschiedenen Gruppen organisiert, die spezielle Aufgaben zu erfi.illen
batten . Die Mitglied er der einzelnen Gruppen waren aufgrund ihrer
Verwandtschaftsbeziehungen einander vertraut und konnten deswegen
sehr effektiv jagen und - so sich dies als notwendig erwies - auch kampfen7.

Ca ll away, Janetski und Stewa rd : »Ute«, S. 341.

9

Struktur der Fiihrerschaft
John Wesley Powell verbrachte den Winter 1868 / 1869 bei den Ute-Indianern und kehrte spater noch mehrere Male zu ihnen zuriick. Seine
Beobachtungen sind von gro!sem Wert, da Powell unmittelbar nach den,
Black-Hawk-Krieg Einblick in die Ethno-Kultur der Ute erhielt. Die von
Black Hawk gefiihrte Gruppe ist in Powells Aufzeichnungen als »Shibe-ritches« erwii/111t.
Alle wichtigen Entscheidungen der Ute wurden, so Powell, von einem »Executive Chief« (Exekutiver Hauptling), einem »Chief of the Council«
(Hauptling des Rates) und oft einem » Wnr Chief« (Kriegshauptling) getroffen. Die Funktionen des War Chief's und des Executive Chief's befanden sich zumeist in der Hand von ein und derselben Person. Der
Executive/War Chief bestimmte i.iber die Bewegungsrichtung der Gruppe und organisierte die »hunting pnrties« (Jagdgruppen). Von Zeit zu
Zeit teilte sich die Gruppe, um besser jagen zu konnen.
Der Execu tive/War Chief hatte zwar gro!sen Einflu!s, doch er fi.ihrte
in der Regel nur die Entscheidungen und Beschli.isse der einflu!sreichen
Mitglieder des »Co11ncil«(Rates) aus, in dem alle wichtigen Entscheidungen beraten wurden. Am Ende jeder dort ausgetragenen Diskussion artikulierte der Chief of the Council die endgiiltige Entscheidung.
Die Aufgabe des War Chief lafst sich so umschreiben:
»Der , Wnr Chief< !,at siclr zwnr z11111eist in zuriickliegenden Gefechten nls
l,ervorragender Krieger n11sgezeic/111et, doch lint er - nbgesehen von einer
allgemeinen Hochnc/1t11ng der Krieger ihm gegeniiber - keine fonnnle Autoritiit; seine Empfehhwgen sind nllerdings gesc/1i:itzt, 11nd es zuird von ilr111
erwnrtet, dn/J er die Krieger im Gefecht nnfiihrt sowie Attncken und
Verteid igungsstrn tegien pin 11 t .«
Der nicht zu unterschatzende Einflufs solcher War Chief's basierte
im wesentlichen auf der Bereitschaft der Krieger, ihrem Anfiihrer vol!
und ganz zu gehorchen. John Wesley Powell spricht in diesem Zusammenhang von einem »profound sense of the duty of obedience to lenders nnd
superiors« (profunden Pflichtbewu!stsein gegeni.iber Fi.ihrern und Vorgesetzten) seitens der Ute-lndianer. Diese Bereitschaft ging so weit, dais
die eigenen Krieger auf Befehl des War Chief's hingerichtet werden konnten8.
John Wesley Powell: »Pape rs«, Anthropology Archives, Smithsonian Ins titution, Washington D.C.
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Wie sich solche ethno-kulturellen Charakterzuge der Ute-Indianer
wahrend des Black-Hawk-Krieges im Detail manifestierten, ist noch immer nicht vollig geklart. Das in zahlreichen Quellen verstreute Infom1ationsma terial laBt jedoch einige glaubwurdige Annahmen zu: Black
Hawk, der sich im Jahre 1867 als Anfiihrer der besiegten Ute auswies
und auch nach dem Black-Hawk-Krieg als solcher auftrat, war aller
Wahrscheinlichkeit nach der War Chief vieler der Ute-Krieger gewesen
und ubte dieses Amt aus, bis Verletzungen und Krankheiten ihn davon
abhielten. Es ist anzunehmen, dais er sich von Zeit zu Zeit mit dem
Council beriet. Die rneisten Entscheidungen traf er jedoch selbst.
Die Ethnostruktur der Ute-Gruppierungen tat das ihre, urn die Autoritat der Ute-Hauptlinge zu begrunden und zu starken. Taktiken wie
das plotzliche Auseinanderschwarmen und Wiedersammeli1 der Krieger wahrend des Black-Hawk-Krieges waren den Ute schon seit vielen
Generationen als Jagdpraktiken gelaufig. Das BeschieBen von fiir diesen Zweck in die Luft geworfenen Zweigen mit brennenden Pfeilen und
and ere ritualisierte Kampfeshand lungen trugen dazu bei, die schlieBliche
Effektivitat der Ute-Krieger in tatsachlichen Gefechten zu erhohen 9 •

Smith, Nor/hem W es, S. 232.
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Pa iute- lnd ia ner. (Mit freundli cher Genehmi g ung d er Utnh Sta te Hi storica l Society.)

12

r.J

..

11111. ' \
Ute- Lager mit Kriegern. (Mit freundlicher Cenehmigung d cr Smith sonian Ins titution. )

13

Chief Black Hawk, um 1868. (Mit freundlicher Cenehmigung der Utah State Historical
Society.)
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Waffen und Taktik der Ute
Die Ute waren im Besitz verschiedener Waffen. Miles Edgar Johnson
sah im Jahre 1868 eine grofsere Gruppe von ihnen auf dem Plateau eines
Canyons. Diese erwiesen sich allerdings als friedfertig und griffen nicht
an . Johnson beschrieb die Bewaffnung der Ute-Indianer, die aus »Gewehre11, To111nhnwks sowie Pfeilen 1111d Bogen« bestand 10 • Der Wert von Gewehren und ahnlicher Waffen war um so hoher, je mehr er die Notwendigkeit des Nahkampfes beseitigte. Zwar besafsen die Ute verschiedenste Gewehrarten, doch sie kampften zumeist mit Vorderladern.
Die von den Indianern verwendeten Gewehre waren denen der weiBen Siedler oft iiberlegen. John Robertson berichtete nach dem Gefecht
im Diamond Fork Canyon, dafs die Ute eine betrachtliche Anzahl von
»long m11ge Enfield rifles« besafsen, die sich als besser erwiesen als die
von der Utah-Miliz benutzten Schiefseisen.
Christian Larsen beschrieb, wie ein Krieger mittels einer »Henry rifle«
(Durchlader) wahren'd der Auseinandersetzungen um die CirclevilleSiedlung im November 1865 die Milizeinheiten ganz allein in Schach
hielt. Andrew Christian Nielson verallgemeinerte die gesamte Situation treffend, als er seine Eindriicke wahrend des Angriffes auf Ephraim
im Oktober 1868 so zusammenfafste: » Wir hntten nur selir wenige Gewehre, und diese wnren von schlechter Qunlitiit. Die lndinner wnren i111 Besitz
besserer Gewehre 11 .«
Die Ute waren mit Munition reichlich bestiickt und konnten diese
daher auch bis zu einem gewissen Pun.kt regelrecht vergeuden. Wahrend der Attacken auf Fountain Green im Juni 1867 beschossen Ute-Krieger die weifsen Siedler »zwei Stunden« Jang. Als die Krieger schliefslich
feststellten, dafs sie11icht alle Farmtiere mitnehmen konnten, begannen
sie, die iibriggebliebenen Tiere zu erschiefsen 12 •
In der Nacht vom 21. zum 22. Juli 1867 miBlang es den Ute, Farmtiere in der Nahe von Parowan zu stehlen. Bevor sie sich zuriickzogen,
111

Miles Edgar Johnson, »Autobiography«, BYU Specia l Co ll ections.

11

John Robertson, z iti ert in Brimhall, University of Utah Archives; Christian Larsen:
»Biographical Sketch«, LOS Archives; Andrew C hri stian Nielson: »Pioneer«, ziti ert in Cate
B. Carter ed. Our Pio11eer Heritage, Band 11 (1968), S. 280-1
" R.N. Al lred an den Editor der Deserel News, '12. ]uni 1867, publiziert in der Deserel
News vom 19. Juni 1867, und H.B. Kearnes an Smith, 9. Juni 1867, journal History. Das
Zitat ist von Allred.
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feuerten einige der Krieger fast die gesamte Nacht hindurch auf die Siedlung und vergeudeten dabei betrachtliche Mengen an Munition 13 • Diese
Ereignisse, wohl sicherlich von den Augenzeugen etwas i.ibertrieben dargestellt, zeigen den reichhaltigen Vorrat an Munition, i.iber den die Ute
mit grof3er Wahrscheinlichkeit verfi.igten.
Am 21. September 1865 wurden einige Manner der Miliz von Sanpete
in einen Hinterhalt am Red Lake gelockt. Die Ute griffen wiederum mit
einem Kugelhagel an, der das Wasser des Red Lake zum »Kochen« brachte1 4. Am 22. Juli 1867 gerieten Manner aus Parowan in einen Hinterhalt.
Die Ute-Krieger feuerten aus nur »40 yards « Entfernung in so kurzen
Intervallen, dais die Schi.isse »like hail« (wie Hagel) niederprasselten 15 .
Eine verni.inftige Koordination des Gewehrfeuers seitens der Ute war,
gemessen an strikten militarischen Richtlinien und Standards, buchstablich nicht vorhanden. Die Ute begannen Gefechte haufig mit wolkenbruchartigen Salven, die nur allzuoft in wilde Schief3ereien ausarteten 16.
Die von den Kriegern verwendeten Bogen waren ungefohr 55 bis 60
cm Jang, treffsicher, schn ell einsetzbar und damit todlich. Peter
Gottfredson fand einen von den Ute-Indianern mit Pfeil und Bogen geschossenen Ochsen, in den sich der Pfeil bis zur Halfte des Schaftes hineingebohrt hatte. Die 17jahrige Elizabeth Petersen starb am 17. Oktober
1865 in der Nahe von Ephraim in Utah an den von einem Pfeil hervorgerufenen Wunden. Die Pfeilspitze war <lurch den Brustkorb gedrungen und auf dem Ri.icken wieder herausgetreten 17.
Trotz all der erwahnten Effektivitat sind gewisse Schwachen dieser
Waffen nicht zu i.ibersehen. Die relativ geringe Reichweite und die oft
schwankend e Genauigkeit - verbunden mit der psychologisch nega tiven Gerauschlosigkeit der Pfeile (geringerer Einschiichterungseffekt ver-

"

Joseph Fish, »Diaries«, 21. Juli 1867, Brigham Young Universi ty Special coll ections.

14

Gottfredson, S. 168.

"

Joseph Fis h: »Diaries«, 22. Juli 1867, Brigham Young University Special Coll ections.

16

Siehe N.O. Anderson, zitiert in Gottfredson, S. 171. Der Au tor spricht von ei ner »volley«.

17
Gottfredson, S. 148; Martin Kuhre: »Interv iews«, z itiert in Ephrni111, S. 15. Fi.ir weitere
lnform ationen bezi.iglich d er La nge der von d en Ute-Kriegern verwendeten Pfeile siehe:
Smith, Ethnology, S. 109.
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glichen mit Gewehren) - erwiesen sich nur allzubald als Schwachpunkte.
Am 13. April 1866 wurde der elfjahrige Emil Nielsen am rechten Arm
von Pfeilen verwundet. Ein »little lndian boy« (kleiner lndianerjunge)
versuchte sofort, Emils Kopf mit Pfeilen zu beschielsen, die dreimal trafen, jedoch die Schadeldecke nicht zu zertrummern vermochten. Unter
anderen Umstanden ware der kleine Emil sofort gestorben 18•
»Yene-wood«, ein Ute-Krieger, verfolgte drei weilse Siedler, die in
einem Wagen zu entkommen versuchten und »scho/J seine Pistole leer... «,
»and also shot several arrows ... none of which took effect« (und schols auch
einige Pfeile ... die keinen Effekt erzielten), bis der Wagen wegen schlechter Wegverhaltnisse verlangsamt wurde. Schlielslich verwundete ein Pfeil
einen der verfolgten Siedler namens Charles Withlock.
Miles Edgar Johnson beschrieb, wie Ute in einer Juli-Nacht des Jahres 1865 »crawled in and occupied the grove« (sich in den Hain schlichen
und verschanzten), der mit Baumen bewachsen war und sich bei seinem Haus in der Nahe von Moroni befand. Johnsons Hund bemerkte
die Eindringlinge sofort und bega nn zu bellen. Sekunden spa ter horte
Johnson Pfeile an seine Blockhuttenwand prallen. Spater sa h er, dais »the
back of our house all feathered out with Indian arrows which were shot at our
dog « (die Ruckseite unseres Hauses vollig mit Pfeilen gespickt war, die
auf unseren Hund geschossen warden waren). Keiner dieser Pfeile
traf ... 19 •
Hauptzweck aller Attacken seitens der Krieger war, Vieh zu stehlen,
das die Ute dringend zur Lebenserhaltung brauchten. Black Hawk rechtfertigte den Angriff seiner Krieger auf Ephraim am 17. Oktober 1865
gegenuber Soren A. Sorensen mit dem Hinweis, dais dies notwendig
war, »to get some cattle« (um Rinder zu bekommen) 20 . Drei weilse Siedler
wurden zum Zeitpunkt der Konversation der beiden Manner getotet.
Sorenson selbst blieb am Leben, da seine Mutter Black Hawk oft zum
Essen eingeladen hatte und ihm auch im allgemeinen fast a lies gab, was
er haben wollte.
'" Emil Nielsen, zitiert in Cottfredson, S. 186, und H.H . Kearnes an Geo rge Albert Sm ith,
15. Apri l 1866 - Journal History. Das Z ita t ist von Kearnes.
14
L. C. Larson, zitiert in Cottfredson, S. 173-6. Larson befand sich in dem erwiihnten
Wa gen. Miles Edga r Johnson: »Autobiog raphy«, Brigham Young University Archives.

20

N. 0. Anderson, zi tiert in Cottfredson, S. 172.
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John Robertson bemerkte beziiglich d er Auseinandersetzung in d er
Nahe von Diamond Fork am 26. Juni 1866, dais die Ute »/wd killed a beef
an bivouacked with some of it and hung the res t out to dry « (ein Rind getotet,
biwakiert und den Rest zum Trocknen aufgehangt haben), obgleich sie
von der Miliz verfolgt wurden.
In der Nacht des 21. April 1866 stahlen Ute-Indianer einige Schafe nahe
Monroe. Hunger trieb sie dazu, eines der Schafe gleich vor Ort zu schlachten21.
Spahtrupps lieferten den Ute den Grolsteil an Information beziiglich
weilser Siedlungen. Fritz )ohnson sah »etwas sich bewege11 ... , was wie ein
Dachs den Graben entlangkroch«. Er wartete eine Weile und entdeckte
» ... another creature

crawling in the same direction as the other one disappeared
to ... Now I knew they were Indian s ... evidently scouting.« (. .. ein weiteres Wesen, das in dieselbe Richtung kroch, in der das and ere verschwand ... Da
wulste ich, dais es sich um Indianer hand elt. .. offenbar beim Kundschaften22. )
Zu Beginn des Krieges haben die Ute wahrscheinlich mittels Informanten Erkundungen eingezogen. Dies und die Gefahr, dais sich anfonglich als freundlich betrachtete Indianerstamme plotz lich als feindlich gesinnt herausstellen ki:innten, bewog einige Weilse dazu , Indianer
einzukerkern und in Einzelfallen sogar z u toten. Viele dieser Indian.er
hielten es deswegen for ratsam, die umkampften Gebiete zu verlassen.
Daniel H. Wells, damaliger Befehlshaber der Utah-Miliz, beschrieb
gegen Ende des Black-Hawk-Krieges, dais »keine lndia11er in den Sanpeteund Juab-Tiilern zu fi11den waren« 23 • So wurd e jeglicher Spionagea rbeit d er
Boden entzogen.
Die indianischen Angreifer nutzten ihre Kenntnis der geographischen
Gegebenheiten des amerikanischen Westens, um moglichst lange unentdeckt zu bleiben und eine eventuelle Verfolgung durch weilse Siedler zu erschweren. Andrew Madsen berichtete, dais sich die Ute
»11ach ihren Angriffen ... schne/1 in die Berge zu riickzogen ... Za hlreiche 111dian erstiimme versa111me/ten ihre Mitglieder fiir Pow- Wows, was d11rch
weithin sichtbare Lagerfe11er an den Berghiingen verdeutlicht wu rde, an de-

"

Robertson, z iti ert in Brimhall, Uni vers ity of Utah Archives: Gottfredson, S. 193

'2
Fritz Leonha rd Johnso n: »Father's Account of th e Black Hawk War«, Uta h Histori ca l
Society.
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Daniel H. Wells a n den Editor des Desert'/ News, 5. Mai 1867, Jou rna l History.

11e11 die 111dianer snngen und tnnzten. Dies tnten sie so /nut , daft ihre griiflliche11 Tone in den Tiilern gehort werden ko1111te11 2./ .«
Wa sser und Holz waren fi.ir di e Siedlungen d er Weifsen lebenswichtig. So verwundert es nicht, dafs sich viele dieser Siedlun gen an d en
Zugan gen von mit Baumen bewachsenen Canyons befand en, die oft von
grofseren Bachen und Fliissen bewassert wurden. All erdings hatte diese
La ge auch Nachteile: die Na he zu d en Bergen liefs sole he Siedlun gen zu
einem id ealen Ziel fiir Uberra schungsangriffe d er Ute werden.
Vor d er Ankunft weifser Einwa nd erer nutzten die Ute ihre Wa ffen
und ihre militarischen Fahigkeiten hauptsachlich zum Jagen und bei
gelegentlichen Auseinand ersetzungen mit anderen Indianerstammen.
Die Ankunft d er Mormonen markierte d en Beginn d es Zusa mmenpralls
zweier fundamental differi erend er Kulturen, die miteinand er nicht koexistieren konnten. Utah bo t nur begrenzte Ressourcen und wurde
schliefslich zum Schauplatz d es ethnokulturellen Oberlebenskampfes der
Ute-Indian er.

"

And rew Madsen: »His to ry a nd Ge neao logy«, Uni versity of Uta h Archives.
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Der weiBe Gegner: die Mormonen
Die Mitglieder der Mormonenkirche drangen nach Utah ein, um sich
der konfliktgeladenen Nachbarschaft mit Nicht-Mormonen zu entziehen. Ideal und Ziel der Mormonen war es, in Utah eine utopisch-religiose Gesellschaftsordnung aufzubauen, die den biblischen Namen
»Zion « erhielt.
Die Mormonenkirche nennt sich selbst offiziell die »Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage« und wurde im Jahre 1830 von Joseph
Smith und fiinf anderen Mannern gegrundet.
Smith, ein Farmersjunge aus New York State, behauptete, mit Gott,
Engeln und biblischen Propheten gesprochen zu haben. Seit seiner Kindheit beschaftigte sich Smith mit religiosen Fragestellungen und Spekulationen, wodurch er sich Freunde und auch Feinde schuf. Obgleich die
Anzahl seiner Anhanger wuchs, geriet Joseph Smith doch immer wieder in Schwierigkeiten, die von Gerichtsverfahren wegen Bankbetrugereien in Ohio bis hin zu Ehebruchsanschuldigungen reichten.
Smith floh in den Bundesstaat Missouri, wo ein regelrechter Biirgerkrieg
zwischen der einheimischen Bevolkerung und den sich dort ansiedelnden Mormonen ausbrach.
Die Ursachen und Anlasse dieser Auseinandersetzungen sind in komplexer Art und Weise miteinander vernetzt. Grundbesitzstreitereien und
politisches Wahlerverhalten seien hier nur kurz angefi.ihrt.
Dieses Szenarium wiederholte sich, als Joseph Smith und seine Anhanger nach Illionois auswichen. Politische Manipulationen, das Verfolgen von Dissidenten seitens Smith und vor allem Polygamie heizten
die schon gespannte Situation noch zusatzlich an 25 .
Seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts behauptete Joseph Smith
im engen Kreis seiner Freunde und Anhanger, von Gott das Gebot empfangen zu haben, Polygamie zu praktizieren. In den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts untermauerte er diese Behauptungen mit
»Offenbarungen« und heiratete mehrere Frauen. Einige dieser Frauen
waren zum Zeitpunkt der Eheschlie8ung mit Joseph Smith noch mit
ihren eigenen Ehemannern verheiratet.
"

Die »s tandard hi story« d c r Mo rmoncnkirche ist B.H. Roberts A Co111prehi11sivc History

of the Ch11rch of Jes us Christof Latter-day Sni11ts, 6 Biinde .
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Obwohl Smith im Jahre 1844 von einem wiitenden Mob getotet wurde, setzte dies den Polygamiepraktiken der Mormonen noch kein Ende.
Brigham Young, Nachfolger von Smith, und andere Fuhrer der
Mormonenkirche heirateten ebenfalls mehrere Frauen 26 .
Derartige Lehren und Verhaltensweisen stielsen natiirlich nur allzubald auf den Widerwillen der die Mormonen umgebenden Nachbarn.
Brigham Young erkannte, dais auf Dauer eine Koexistenz zwischen den
Hauptstri:imungen der US-amerikanischen Bevi:ilkerung und den Mormonen nicht mi:iglich sein wtirde, und entschlols sich, die Mormonen in
die Rocky Mountains zu fiihren .
Das utopische »Zion« konnte mu dort ohne gri:ilsere Sti:irungen aufgebaut werden, wo der Einfluls der US-Regierung und der nordamerikanischen Kultur im allgemeinen so gering wie mi:iglich war. Brigham
Young sah das Gebiet des heutigen Bundesstaates Utah als idea Jen Platz
fur die Entwicklung einer religii:isen Zivilisation an. Dais dieses Territorium bereits von Indianerstammen bewohnt wurde, erschien dem zweiten Mormonenpropheten nicht besonders problematisch. Die Ureinwohner wiirden sich bald - so Young -zum Glauben der Mormonen bekehren und dadurch friedliche Farmer werden oder aber umsiedeln.
Die Bekehrungsversuche der Mormonen erwiesen sich unter den
Utah-Indianern als prinzipiell erfolglos. Aulserdem war da noch die Begrenztheit der Lebensmittelressourcen in Utah, um welche die Ute und
die anderen Indianerstamme mit den mormonischen Siedlern kampften. Immer wieder, seit der Ankunft der Mormonen im Jahre 1847, gab
es vereinzelte Akte des Widerstands. Hauptling Walkara fiihrte einige
Ute in den Jahren 1853 und 1854 gegen die weilsen Siedler. Black Hawk
und seine Krieger jedoch waren in ihrem Widerstandskampf zumindest
kurzfristig am erfolgreichsten.

'" Die gelaufigste Geschichte der von den Mormonen praktizierten Polygamie ist Kimball
Youngs /s11 '/ One Wife E11011g/J? (New York: Holt, 1954). Sieheauch Richard S. Van Wagoner:
Mor111011 Poh1gn111y (Salt Lake City, Utah: Signature Books, 1989).
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Warum kam es zum Krieg?
Die Griinde fur den Black-Hawk-Krieg sind za hlreich und komplex
miteinander verwoben. Bis dahin in diesen Gebieten unbekannte Krankheiten wie zum Beispiel Packen, Masern und die Grippe erwiesen sich
nur allzuoft fiir die <lurch Hunger geschwachten Ureinwohner als todlich.
Kurz nach dem Krieg versuchte Black Hawk mittels offentlicher
Auftritte seinen alten Gegnern einige der Gri.inde zu erklaren, die zu
d en Auseinandersetzungen gefiihrt hatten. Black Hawk sprach in
Fillmore d avon, dais die weifsen Siedler die Jagdgriinde seiner Yater
besetzt hatten. Ute-Krieger wurden von den Weifsen ausgepeitscht und
zum Teil auch getotet. lnfolge des Hungers waren Ute gezwungen gewesen, Angriffe auf weifse Siedlungen zu unternehmen 27 . Diese Aussagen scheinen der Wahrheit zu entsprechen. In d en meisten Fallen versuchten die Ute-Krieger, Rinder zu stehlen.
Josiah Rogerson interviewte den »chief« na ch dem Krieg und beschrieb ihn folgendermafsen 28 :
»Er wnr ei11 Trii11111 er ... 1111d ein visioniirer Mense!, seit den Tngen seiner
Kindheit 11 nd erziililte 111ir oft, dn/J i/11n die Geister seiner verstorbenen Vorfn/ire11 wiihrend vie/er jnhre erschie11e11 wiiren 11 nd gesngt hiitte11: ,Go-ahendnnd fig/it-fight , kill-kill; die Kii/1e der Mor111011en gel1orrn dir. , «
Solche »Offenbarungen« waren sehr attraktiv for einen stolzen und
hungernden Mann.
Die unter den Indianern grassierenden Hungersnote wurden zurn
grofsen Teil durch di e euro-amerikanische Besiedlung Utahs verursacht.
Brigham Young gab irn Jahre 1866 zu :
» Wir hnben dns Lnnd besetzt, wo die lndianer Hasen jngten ... , 1111d Anti/open lebte11 in diese11 Tiilern in gro/Je11 Herden, nls wir hier eintrafen. Var
unserer Ankunft konnten sie [die Indianer] in den Seen Utnhs fischen und
davon im Prin zip wiihrend des So111111ers lebe11 . Doch 111111 ist das Wildbret
dezimiert , und die l11din11er hungern 29 .«
27

Josiah F. Gibbs: »Bl.:i ck Hawk's Last Raid - 1866«, Utn/1 Hisloricnl Qunrta ly, Band 4,
Nr. 4 (Oktober 1903): 108. Gibbs war aller Wahrschcinlichkcit nac h wahrend der Aussagc n von Black Hawk anwesend.
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Josiah Rogerson: »The Ending of the Black Hawk War in Utah «, LOS C hurch Archi-

ves.
'''
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Brigham Young: »Remarks«, 28. Juli 1966, Journal History.

Obgleich Brigham Young oftmals beteuerte, es sei billiger, die Ureinwohner mit Nahrungsmitteln zu versorgen als sie zu bekampfen, waren die Gaben der Mormonen <loch nicht ausreichend, um der Situation
gerecht zu werden. Harte Winter taten das iibrige.
O.H. Irish, ehemals Superintendent fiir Indianerangelegenheiten in
Utah, schrieb im April 1965:
» Wir !wt ten einen iiuflerst u ng1i11stige11 Winter, fiinf Monate fan g fast 1111 unterbrochen Winterstiirme i11 den Tiilern und sechs Monate in den Bergen ... Die lndianer, die gegen Mitte Febr11ar zur Jagd ginge11, ... wurden
durch einen der wohl schwersten Stiirme in diesem Land zur Umkehr gezwungen und sind bis lieute 11icl1t in der Lage, die Jagd fortzusetzen ... Die
Siedler haben mehr a/s die Hiilfte ihres Viehbesta11des verloren ..., und die
India11er lwben fast a/le ihrer Pferde verloren30 .«
Etwas spa ter sprach Irish wiederum von schweren Sh.irmen und berichtete, wie einige Ute-Krieger aus Verzweifelung in Zentral-Utah Vieh
stahlen und auch Siedler toteten.
Die Hungersnot hielt bis in das Jahr 1866 an. F.H. Head, der neue
Superintendent fiir Ind ianerangelegenhei ten, schreibt, dais die India ner
der d esolaten Uintah-Reservation wahrend des vergangenen harten
Winters fast ohne Nahrungsmittel gewesen waren. Head beschrieb deren Zustand mit den Worten »starvation« (Hunger) und »nakedness«
(Nacktsein). Ein »head chief« namens Tabby sagte dem Superintend enten, dais er »1111d a/le seine Krieger auf de111 Weg ware11 , sich den feindlichen
Indian ern a11 zuschliefle11 «, als Proviant eintraf. Head verstand, warum die
lndianer da s Stehlen dem Sterben vorzogen 31 •
Im Friihjahr des Jahres 1866 sprachen die Ute bereits offen iiber den
Krieg zwischen ihnen und den Siedlern und nahmen sich das ihnen vom
Standpunkt der Mormonen aus gesehen nicht zustehende Vieh. Diese
Entwicklung wurde von den Anhangern Joseph Smiths mit Sorge registri ert, und man entschlofs sich, am 9. April in Manti mit den Ute die
Moglichkeit eines eventuellen Friedens auszuloten.
Das Treffen der beiden verfeindeten Parteien erwies sich von An-

"

O.H. Irish an Wm. P. Da le, 1. und 28. April 1865, Utah Superinterdency.

"

F. H. Head an D. Cooley. 21 Juni und 20. September 1866, Utah Superintendency.
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fang an als Mifserfolg. Einer der anwesenden Indianer, Yene-wood mit
Namen, sprach sich in aller Scharfe gegen die Glaubwi.irdigkeit der Siedler aus und wurde, nachdem er sich mittels einer Drohgebarde artikuliert hatte, von dem angetrunkenen John Lowry vom Pferd gerissen.
Nur <las entschlossene Eingreifen der umherstehenden Manner hielt
Lowry davon ab, den Ute-Krieger vollig zusamm.enzuschlagen. Voller
Zorn verliefsen die Indianer Manti. Am nachsten Morgen begannen die
ersten Angriffe 32 •
Die Mormonen-Siedler waren fur die nun folgenden Auseinandersetzungen denkbar schlecht vorbereitet. Ihr Vieh weidete auf einem grofseren Raum relativ verstreut und war nur eine allzu leichte Beute fur
die hungernden Indianer. Innerhalb von zwei Tagen iiberfielen die Krieger zweimal die Rinderherden nahe Manti und toteten drei Wachter,
die offenbar von den sich anbahnenden Schwierigkeiten nicht in Kenntnis gesetzt word en waren. Als sich die Geriichte bevorstehender gewalttatiger Auseinandersetzungen schlielslich verdichteten, wurde die UtahMiliz beauftragt, die Ordnung wiederherzustellen.

"
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Gottfredson: Depredation s, S. 129-30.

Mormonen-O berh aupt Brigham Young. (Mit freundlicher Genehmigung der Brigham
Young Uni versity.)
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Die Utah-Miliz
Die Utah-Miliz setzte sich im Idealfall aus alien iiber 18jahrigen Mannern des Territoriums zusammen. Eine betrachtliche Anzahl dieser Manner blieb aber regelmaisig den jahrlichen Ubungen fern und hatte weder
die notwendigen Fahigkeiten noch die Waffen, um die Indianer effektiv
bekampfen zu konnen. So war denn die Utah-Miliz wenig mehr als ein
bewaffneter Polizei-Tru pp.
Am 12. April fiihrte Colonel Reddick N. Allred eine 85 Mann starke
Milizeinheit gegen die Ute, die sich in den Salina Canyon zuruckzogen,
nachdem sie einige Rinder von den Siedlern gestohlen hatten. Allred
war ein erfahrener Soldat, der bereits am Krieg mit Mexiko in den Jahren zwischen 1846 und 1848 teilgenommen hatte, was ihn allerdings
nicht davor bewahrte, seine Manner in eine geschickt aufgebaute Falle
zu fi.ihren.
Die Milizionare folgten einem deutlich markierten Weg und wurden
plotzlich von einem Schuls i.iberrascht, dem ein Kugelhagel folgte. Die
Miliz sah sich eingekeilt und dem Kreuzfeuer der Ute-Krieger ausgeliefert. Andrew Madsen beschrieb deren Feuer als »volley after volley« (ei11e

Salve nach der anderen).
Einige der Krieger schnitten den einzigen Fluchtweg aus dem Canyon
ab. Oas Funktionieren der Fa lie wurde letztlich nur von einigen Milizionaren verhindert, die sich zuruckzogen und somit in der Lage waren,
den Indianern zu trotzen.
Obwohl es der Siedler-Miliz gelang, das vollige Zuschnappen der
Falle zu verhindern, befanden sie sich in einer aulserst prekaren Lage
und versuchten, das Gewehrfeuer der Ute-Krieger zu erwidern. Ein
berittener Indianer schwang seine Han de ind ie Hohe - wahrscheinlich,
um die Krieger zurn Angriff zu bewegen. Einige der Siedler schossen
sofort, und der Indianer fie] von seinem Pferd.
Die Utah-Miliz zog sich schlielslich etwas tiefer in den Canyon zuriick, um den Ute besser die Flanke bieten zu konnen. Alie Anstrengungen soil ten sich jedoch als vergebens erweisen . Die Miliz erreichte nichts
und verlor zwei Manner. Ein Milizionar wurde verwundet. Die Falle
war so geschickt, dais einer der uberlebenden Siedler spater von gottlicher Vorsehung im Zusammenhang mit seiner gegluckten und doch so
26

unwahrscheinlichen Flucht sprach 33 .
Diese Ereignisse sind urn so interessa nter, w enn wir uns die wahrscheinliche Truppenstarke der Ute-Krieger vergegenwartigen. Augenzeugen sprachen von 16 bis 17 Kriegern irn Jahre 1865! Sollten diese
Zahlen den darnaligen Realitaten entsprechen, dann standen jed em einzelnen Ute-Krieger je fiinf Milizionare gegeniiber.

Daniel H. Wells, Kommandeur der Uta h-Mili z zur Ze it des Black-Hawk-fndianerkrieges. (Mit freundlicher Ge nehmigung der Utah State Historical Society.)
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Joshu a W. Sylvester, zitiert in Gottfredso n, S. 133-5 sow ie 136-7; Austin Kearnes, zitiert in Go ttfredson, S. 135-6; und Andrew Madsen: »Genea logy and History «, University
of Utah Archi ves. Die Madsen nicht zugesprochenen Z ita te si nd von Sylvester.
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Einheit der Utah-Mi Liz. (Mit freundlich er Genehmigung der Utah State Historical
Society.)

Die "Alte Bastion" in Moroni, Utah, errichtet 1866. Sie mafs 60 Fufs (18,5 m) im Durchmesser, die Mauer war 20 Fufs (6,2 m) hoch. Das Gebaude wurde 1890 abgerissen und
die Steine fur den Bauder ersten iirtlichen Schule verwendet.
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Eskalation des Krieges
Die kriegerischen Auseinandersetzungen eskalierten nur allzubald in
brutale Massaker. Frauen und Kinder fielen dem Toten auf beiden Seiten zum Opfer. Einige der Siedler nahmen zu Beginn des Black-HawkKrieges die zirkulierenden Berichte von den Massakern nicht allzu ernst
und entschieden sich, auf ihren Farmen zu bleiben und nicht in die besser befestigten Stadte zu gehen.
So blieb beispielsweise die Given-Familie auf ihrer erst kiirzlich und
unter schweren Miihen erworbenen Farm im Thistle-Tai. Am Morgen
des 26. Mai 1865 schliefen John Given, seine Frau sein Sohn und drei
Tochter in einer provisorisch errichteten Hiitte. Zwei Manner, Charles
Brown und Charles Leah, halfen den Givens mit demAufbau ihrer Farm
und batten in einem abgestellten Wagen Quartier bezogen.
Leah erwachte plotzlich <lurch das laute Muhen der schlagartig in
Bewegung geratenen Rinder. Wenig spater stielsen Ute-Krieger ihre Gewehrlaufe <lurch die Wande der Given-Hiitte und feuerten. John Given
wurde im Brustkorb getroffen, eine andere Kugel bohrte sich in das
Gesicht seiner Frau. Johns Sohn versuchte <lurch die Tiir zu fliehen, <loch
ein gut gezielter Schuls streckte auch ihn zu Boden.
Leah und Brown fanden Schutz in ihrem Wagen, griffen nach einem
Gewehr, Kleidung und rannten. Beiden gelang die Flucht, wahrscheinlich deshalb, weil die Ute-Krieger die beiden Manner nicht verfolgten.
Den Indianern blieb nun geniigend Zeit, ausgiebig zu phindern und
anschlielsend die Rinder in die umliegenden Berge zu treiben, bevor die
Milizionare schlielslich eintrafen.
Diese entdeckten dann die Leichen von John Given, seiner Frau, seines Sohnes und seiner Tochter. Die drei Madchen waren neun, fiinf und
drei Jahre alt, als sie von Tomahawk-Hieben todlich getroffen wurden.
Die erkalteten Karper der Given-Familie fanden in der nahen Siedlung
Fairview ihre letzte Ruhestatte34 •
Die weif.sen Siedler wurden nur allzubald ahnlicher Verbrechen schuldig. So verfolgten im Juli desselben Jahres einhundert Manner der
Sanpete-Miliz unter dem Kommando von Major Warren S. Snow einige
"

Cottfredson, S. 140-44. Siehe auch Albert Winkler: »The Ma ssacre at Thistle Valley «,
Frontier Ti111es, April-Mai 1978.
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Ute-Krieger. Der Miliz gelang es schlieBlich, am 18. Juli ein Indianerlager einzukreisen und eroffnete das Feuer. Nach dem Massaker sahen
sie das Ergebnis ihres Angriffs: »a dozen or more« (ein Du tzend oder mehr)
Leichen, einschlieBlich der Frauen und Kinder.
Die Uberlebenden wurden in Gefangenschaft gefi.ihrt. Eine der gefangenen Frauen wehrte sich mit einem Stock und schlug einen der
Manner, der das fur einen Fluchtversuch hielt. »Er erscl10fl sie. Dies provozierte die anderen, die dann nuch erschossen w11rde11 35 .«
Natiirlich stellten diese Frauen und Kinder keine ernsthafte Bedrohung fur die bewaffneten Manner dar.
Wahrend sich die gewalttatigen Auseinandersetzungen zwischen der
Utah-Miliz und den Ute-Indianern weiterhin zuspitzten, zimmerten die
Regierung der U.S.A. und die Fuhrer der Mormonenkirche an einem
Plan, um die Ute-Indianer moglichst ohne BlutvergieBen von ihren Landereien zu vertreiben. So trafen dann am 7. und am 8. Juni der Mormonenh.ihrer Brigham Young sowie der Superintendent fur Indianerangelegenheiten, O.H. Irish, mit einigen prominenten Hauptlingen zusammen.
Irish und Young brachten Geschenke und gaben Yersprechungen.
Sie versicherten den Ute, daB es ihnen an nichts fehlen wiirde, sobald
sie ihre vorherigen Gebiete aufgaben und sich in der neugeschaffenen
Uintah-Reservation niederlieBen. Farmen, Schulen und all die anderen
positiven Aspekte der »Zivilisation« seien ihnen gewiB. 15 Hauptlinge
waren anwesend. Einige von ihnen standen der Umsiedlungsidee skeptisch gegeni.iber.
Sau-e-ett sagte klar und deutlich, daB er das bereits von seinen Urahnen besiedelte Land nicht aufzugeben bereit sei. San pitch lehnte die
Umsiedlungsvorstellungen ebenfalls ab. Brigham Young gelang es jedoch, die Bedenken, zumindest vorerst, zu entkraften. Er versicherte
den Hauptlingen, eine Umsiedlung sei fi.ir die Indianer doch nur vorteilhaft. Auch schwatzte er den Hauptlingen einige relativ wertlose Geschenke auf 36 .
Die Bedenken von Sau-e-ett und Sanpitch sollten sich als gerechtfertigt erweisen. Das zur Uintah-Reservation gehorende Land wurde den

"

Cottfredson, S. 159-61.
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Cottfredson, S. 151-6.
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Indianern hauptsachlich deshalb angeboten, weil es aufgrund seiner
Unfruchtbarkeit fiir die Wei!sen unbrauchbar war. Das Angebot, die
Vorziige der euro-amerikanischen Kultur mit den Ute zu teilen, stellte
sich immer mehr als ein Versuch heraus, dere_n Kultur zu unterdriicken.
Die wahrscheinlich grausamste Tauschung, der die Ute-Indianer zum
Opfer fielen, war die Versicherung, dais sie mit Lebensmitteln versorgt
werden wiirden. Die Ute, die den falschen Versprechungen von Irish
und Young glaubten, hungerten in der Reservation elendiglich. Die kriegfiihrenden Ute-Gruppen konnten zumindest kurzfristig durch das Stehlen von Rindern dem Hunger Abhilfe schaffen.
Das Stehlen dieser Rinder wurde immer schwieriger fiir die Ute, besonders in der zweiten Halfte des Jahres 1865. Die kleineren, verstreut
liegenden und gerade darum auch schwer zu verteidigenden Farmen,
die noch zu Beginn des Krieges attraktive Ziele darstellten, waren jetzt
mehr oder weniger verschwunden. Auch die Rind er weideten nun nicht
mehr so weit von den gro!seren Siedlungen entfernt und wurden von
weitaus mehr Mannern als sonst i.iblich bewacht. All dies veranderte
die Situation zum Nachteil der Ute.
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Die Gras-Wickiups eines Pa iute-Lagers. (Mit freundlicher Genehmigung der Utah State
His tori ca I Society.)
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Zeitgeniissische Skizze von Ute-Indianern. (Au s: Howa rd Stansbury, An Expediti on to
th e Va lley of th e Grea t Salt La ke, 1852, S. 143.)
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Ute-Krieger mit Braut, 1874. (Mit freundlicher Genehmigung der Smithsonian Institution.)

Fort Ephraim
Die grolseren Siedlungen und Stadte waren zumeist - auf Anordnung
von Brigham Young - mit Befestigungsanlagen versehen. So wurde zum
Beispiel Fort Ephraim samt Siedlung mit einer Verteidigungsmauer
umgeben, die aus Holz und Steinen bestand. Die Hauser der Bewohner
stand en dicht an der Mauer, denn Platz war knapp bemessen . Eine Kirche befand sich im Inneren des gesamten Komplexes. Zwei Tore waren
die einzige Verbindung zur Aulsenwelt. Der Bach, der die Siedlung
durchflols, versorgte die Bewohner in Krisenzeiten mit trinkbarem Frischwasser37.
Zusatzlich zu diesen Sicherheitsmalsnahmen wurden von der Miliz
kontrollierte Wachposten auf den umliegenden Hi.igeln verteilt. Der
wichtigste dieser Hiigel warder »G uard Knoll «, der auch mit einer Steinmauer versehen war. Scouts wurden ausgesandt, um die Bewegungen
der lndianer zu erkunden. Sobald die Scouts oder die Wachposten feindliche Ute-Krieger sichteten, wurden die Siedler mit einer Glocke alarmiert. Alles wurde unverziiglich in den Verteidigungszustand versetzt38 •
Trotz all dieser Vorsichtsmalsnahmen gelang es den Ute mindestens
dreimal, Fort Ephraim zu besetzen und auszurauben. Die wohl zerstorerischste Attacke fand am 17. Oktober 1865 statt. Eine Gruppe Holz
sammelnder Manner wurde zum ersten Opfer der angreifenden UteKrieger im Ephraim-Canyon. Zwei Menschenleben waren zu beklagen.
Das nachste Ziel war Fort Ephraim selbst.
Die Ute bewegten sich in Rich tung des Forts und passierten »Guard
Knoll«. Eine zwolfkopfige Gruppe von Ute-Indianern schnitt einem mit
vier Weilsen besetzten Wagen den Weg ab, feuerte eine Salve und traf
eins der Zugpferde. Das getroffene Tier zog mit letzter Kraft weiter. Man
erreichte schlielslich das Fort, wo das Pferd verendete.
Die Ute-Krieger umritten das Fort und schossen, rnit nur einern Bein
in der Deckung ihrer Pferde hangend, auf die Verteidiger. Vier weitere
Krieger fanden eine Gruppe von Siedlern aulserhalb des Forts, die gera-

"

Ep/1rni111 's First One H1111dred Yen rs (Ephraim: Centennial Book Comm ittee, 1954), S. 10.

"'

Ephrnilll, S. 13
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de mit der Kartoffelernte beschaftigt waren. Diese rannten, als sie die
Ute bemerkten, um ihr nacktes Leben.
Elizabeth Peterson wurde von einem Pfeil todlich getroffen. Martin
Kuhre griff nach seinem zweijahrigen Sohn William und versuchte das
Fort zu erreichen. Auch er wurde nied ergestreckt, und seine Frau
Hansine suchte mit dem Kind zu entkommen. Ein Pfeil traf die Frau. Sie
stiirzte leblos zu Bod en. Einer der Krieger ergriff den kleinen William
und betrachtete ihn. Schlielslich setzte er den Jungen vorsichtig auf den
Karper seiner Mutter zuriick.
Als die Siedler den kleinen und hilflosen William schliefslich fanden,
weinte er noch immer und rief: »Indian, Mamma, Indian, Mamma!«
William wurde spater von einem anderen Ehepaar adoptiert und entwickelte sich zu einem prominenten Geschaftsmann und Mormonenfiihrer in Utah. Er starb 1960 im Alter von 97 Jahren.
Der plotzliche Uberfall der Indianer auf die Siedler aufserhalb d es
Forts sowie die Angriffe auf das Fort selbst lahmten die Miliz fiir einige
Zeit. Das gab den Ute die Gelegenheit, die zum Fort Ephraim gehorenden Rinder zu stehlen und den Canyon hinaufzutreiben. Es kam zu einigen Scharmiitzeln mit weifsen Siedlern in der Nahe von »Guard Knoll«.
Sieben der Siedler wurden todlich verletzt und spater in einem Massengrab nicht weit von Ephraim beigesetzt. Den Ute jedoch gelang die
Flucht39 .

19

James H. Hansen, Martin Bentson und andere ungenannte Jnformanten: zi ti ert in
Ephmi111, S. 14-15. Siehe auch N. 0. Andersen, Charles Whitlock (korrigiert von Ezra
Shoemaker) und L. C. Larsen, z itiert in Gottfredson, S. 169-176.
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Angriff au£ Circleville
Das Toten so vieler Manner und auch Frauen war militarisch nicht zu
rechtfertigen. Es scheint wahrscheinlich, dais die Ute-Krieger fur das
Unrecht Vergeltung suchten, das ihnen in der Vergangenheit angetan
worden war. So halste beispielsweise Shi-Nav-Egin (auch bekannt als
» White Horse Chief«) weilse Siedler mit besonderer In tensi tat. Sein Sohn
wurde von einem dieser Siedler vorn Pferd gerissen und unheilbar verkriippelt40. White Horse Chief war nicht nur fiir die Errnordung der
Kuhre-Farnilie verantwortlich, sondern auch fiir andere Ausschreitungen, darunter nicht zuletzt das Circleville-Massaker.
Die Siedler der Ortschaft Circleville hatten weniger Gluck als jene in
Ephraim. Circleville war kaurn ein Jahr alt, und so blieb den dortigen
Siedlern nicht geniigend Zeit, ein Fort zu errichten. Am 26. November
1865 schlugen die Ute zu. Die Siedler waren vi::illig unvorbereitet. Den
aus dem East Canyon vordringenden Kriegern gelang es ohne grolse
Miihe, die Rinder der Siedlung zusamrnenzutreiben. Eine Gruppe von
Ute-Indianern ritt bis zur Siedlung selbs t und begann ein wildes Geschrei, das rnit Schulskrach verstarkt wurde.
Die Wei/sen waren zu verstreut, urn ihre Ortschaft effektiv verteidigen zu ki::innen. Nur sechs Manner befanden sich innerhalb von
Circleville, als der Angriff begann. Diese fliichteten zurn Versarnmlungshaus, urn dort erst einmal Schutz zu finden. Eine »little force « der Miliz,
teils beritten, teils zu Fuls, versuchte zur Hilfe zu ei len. Sie fanden jedoch nur noch einen einzigen Indianer vor, der sich mit einer »Henry
rifle« geschickt verteidigte. Die Milizionare verfiigten nicht iiber ahnlich rnoderne Waffen, und so gelang es dem Ute-Krieger, das Pferd von
einem der Siedler zu erschielsen und in die Berge zu entwischen.
White Horse Chief war auch diesmal unter den Angreifern, von denen die deckungslosen Wei/sen niedergestreckt wurden. Ein gewisser
James Froid zahlte zu den Opfern . Seine sterblichen Uberreste waren
von Gewehrkugeln und Pfeilspitzen buchstablich durchli::ichert. Hans
Christian Hansen wurde nahe des Sevier River in den Riicken getroffen.
Am nachsten Morgen fanden einige Manner seinen Leichnarn.

-io

Carlton Culmsee: Uta/1 's Black Hawk Wa r (Loga n: Utah State University Press, 1973), S.

69.
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Zwei dreizehnjahrige Jungen, Orson Barney und Ole Heilersen, gehorten ebenfalls zu den Opfern. Barney wurde am Hinterkopf getroffen. Der Schufs rifs einen Tei! seines Schadels weg. Um seiner Mutter
diesen grauenhaften Anblick zu ersparen, wurde der Hinterkopf des
Jungen mit Baumwolle verhi.illt.
Andere entwischten dem Tod nur um Haaresbreite. Eliza M. Munson
und ihr Mann James fanden sich olrne Deckung, als sie plotzlich in der
Ferne Indianer bemerkten. James trug Eliza sofort durch den Sevier River.
Beide waren entschlossen, sich bis zuletzt mit ihren Handfeuerwaffen
zu verteidigen und , wenn moglich, mehrere Ute-Krieger mit in den Tod
zu nehmen. Das erwies sich aber als nicht notig. Die Munsons konnten
unbemerkt fliehen.
Eliza M. Musons Sch wester Ellen A. Nielsen befand sich gemeinsan,
mit ihrem Ehemann Mads und ihrem zweijahrigen Bruder in einem
Wa gen, als sie angegriffen wurden. Mads richtete eine alte und nicht
einmal funktionierende Pistole auf einen der sie verfolgenden Ute-Krieger, urn diesen in Schach zu halten. Der Krieger aber drehte sich schlagartig um und erschofs eins der Gespannpferde. Nun blieb den Nielsens
nichts anderes i.ibrig, als die Flucht zu Fuls fortzusetzen. Wahrend der
Ute-Indianer sein Gewehr nachlud , sprangen die drei Siedler von ihrem
Wagen und versuchten sich hinter einigen Strauchern zu verstecken.
Ellen, ihren kleinen Bruder in den Armen, fi.irchtete ihre Gefangennahme und sprang in den Sevier-Flufs. Das Wa sser reichte ihr bis zum
Hals. Der kl eine Bruder jedoch forchtete das kalte Wasser und suchte
am Ufer Schutz. So war er in Ellens Nahe und konnte, falls Gefangenschaft drohte, jederzeit gem einsa m mit ihr ertrankt werden. Der Freitod
erschien Ellen besser, als gefangen zu werden. Die Nielsens und der
Junge wurden nicht en tdeckt. Sie alle mulsten allerdings tatenlos zusehen, wie ihr Wagen gepli.ind ert wurde. Als sie endlich die Siedlung spat
in der Nacht erreichten, waren Ell ens Kleid er gefroren, und ihr Bruder
schlief fest 41 .

" Alic direkten Zitatc stammen von Christian Larsen: »Biographical Sketch«, LDS C hurch
Libra ry Archives. Siehe auch Eli za M. Munson; »Questions Concerning Black Hawk War
Answered «, Utah State Historical Society Library; Ell e n A. N ielse n, wie zitiert in
Cottfredso n, S. 176-179; sowie C ulmsec, Black Hawk War, S. 69-72.
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Cove Fort, Utah, eine typische Befestigungs,mlage zur Zeit des Black-Hawk-Krieges.
(Mit freundlicher Genehmigung der Utah State Historical Society.)
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Drawn by Helen Young

Skizze der Anlage van Fort Ephraim. (Courtesy Ephraim Centennial Book Committee.)
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Uberfall auf Salina
Bewaffnete Auseinandersetzungen wurden wahrend des Winters 1865/
1866 seltener. Der Schnee in den Bergen behinderte Angriffe seitens der
Ute, und auch die WeiBen konnten die Krieger nicht effektiv verfolgen.
Warmeres Wetter fiihrte allerdings zu neuen Ausbriichen gewaltsamer
Auseinandersetzungen in den folgenden Mona ten.
Die Siedler wurden immer ungeduldiger und auch frustrierter wegen ihrer Unfahigkeit, den Widerstand der Ute zu brechen. Aus Verzweifelung griffen die WeiBen die sich gerade in der Nahe befindlichen
Indianer wahllos an.
Hauptling Sanpitchs Gruppe zum Beispiel war bisher nicht in die
Gefechte verwickelt gewesen, hauptsachlich, weil sie bislang nicht iiber
geniigend Pferde verfiig te. Sanpitchs Problem bestand darin, daB er das
Land seines Stammes nicht abgeben, aber auch nicht in die Uintah-Reservation ziehen wollte. Der Hauptling war allerdings auch nicht in der
Lage, vor den anriickenden Mormonen zu fliehen.
Am 14. Marz des Jahres 1866 wurden Sanpitch und sieben andere
Manner in der Nahe von Nephi von Warren S. Snow gefangen und nach
Manti transportiert. Snow drohte den gefangenen Indianern mit ihrer
Hinrich tung, soil ten die gewal tta ti gen Auseinandersetzungen nicht aufhoren. Das gleiche Schicksal, so Snow, wiirde dann auch jenen Indianern drohen, die in die Hande der Siedler fielen.
Warren S. Snow verlangte von San pitch die Auslieferung von Black
Hawk42• Diese Forderung war nun an Naivitat kaum zu iiberbieten.
Sanpitch verfiigte ganz einfach nicht iiber die Macht oder die Moglichkeiten, um Black Hawk zu fangen und den weiBen Siedlern zu iibergeben. Von den Drohungen eingeschi.ichtert, brachen Hauptling San pitch
und seine Manner am 12. April aus dem Gefangnis aus. Sie wurden gejagt, gestellt und getotet• 3.
Die kriegfiihrenden Ute reagierten schnell und griffen am 13. April
1866 Salina an. Quellen sprechen von 50 bis 60 Kriegern, die aus dem
Salina-Canyon auftauchten. Ein Tei! dieser Krieger war beritten, der

42

Warren S. Snow an General George Albert Smith (14. Marz 1866, Journal History).
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Warren S. Snow, ebenda.
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and ere zu Fuls. Die erste Gruppe ga loppierte sofort auf die Siedlung zu
und umkreiste sie. Dieses Manover verlangsamte die Verteidigungsaktionen der Miliz, die um die Sicherheit von Salina furchtete.
Ohne nennenswerte Gegenwehr gelang es den Ute, die Rinder der
Siedler von Salina zu stehlen. Die Weifsen aufserhalb d er Schutzmauern
waren nur allzu prachtige Zielscheiben fiir die Krieger. Ein gewisser
Mr. Johnson aus Fairview sowie Chris Nielsen za hlten zu den Opfern .
Nielsens Bruder Emil kam mit einer Verletzung davon. Ute-Krieger
schnitten drei Wagen den Weg ab und ph.inderten sie ausgiebig.
»Die Indianer bedienten sich am Inhalt der Wagen 1111d verspeisten den
Proviant der F11hrleute, verschiitteten Getreide und er/aubten den Pferden,
dieses nach Gutd{inken zu fi'ittem. Den Rest versuchten die Ute-lndia ner
unter ihren Fiiflen zu zertreten. Auch zogen sie die P/anen von den Wngen44.«
Die weifsen Siedler waren nicht in der Lage, ihre Verteidigung schnell
genug zu organisieren, um das Stehlen ihrer Rinder zu verhindern. Das
dieser Situation folgende Scharmiitzel zog sich eini ge Stunden hin.
Munition war eine Mangelware fiir die Siedler, und so gelang es »acht
oder zehn « Kriegern, die begehrten Rinder davonzutreiben. Die restlichen Krieger hielten die Siedler in Schach. Einer der Milizionare wurde
am Knochel getroffen, ein anderer verlor sein Pferd in dem Kugelhagel.
Die Ute forderten die Siedler, vermutlich um Zeit zu gewinnen und
ihre Gegner zu demoralisieren, verbal heraus.
» Wiihrend einige [unsere] Leute verhohnten, stand White Horse Chief auf
einem Hiigel und rief uns zu, unsere Kiihe doch wiederzu/10/en , dn 1rnsere
Kinder nur a/lzubald nnch Milch schreien wiirden.«
Diese Provokationen bea ntworteten die Siedler mit Gewehrfeuer,
doch der Hauptling und die anderen Ute konnten ohne groBere Schwierigkeiten samt den ges tohlenen Rindern entwischen. 45 .
Im Friihjahr 1866 wurde immer klarer, wie erfolgreich die Ute wahrend des Tages und d er Nacht operierten. Die Miliz versuchte, den Aktionen des Gegners mit na chtlichen Wachposten zu begegnen, um moglichen lndianerangriffen rechtzeitig vorbeugen zu konnen.
H.H. Kernes a n General George Albert Smith (15. April 1866, Journa l History).
" Peter Rasmussen Jr.: »Life Sketch«, LDS Archi ves: H.H. Kearn es an George A. Smith,
15. Apri l 1866 in : Journal History und Deseret News vom 24. April 1866; sowie Emil Nielson,
zitiert in Gottfredson, S. 185-186.
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Einer dieser Posten, Fritz Leonard Johnson, beschrieb seine Angste
als Milizionar wahrend des nachtlichen Wachdienstes. So ergriff ihn
Panik, als sich ein unerkennbares Objekt plotzlich bewegte. Johnson war
sich sicher, »daft es sich da um einen auf alien vieren kriechenden lndianer«
handeln miifste. Er schofs, war jedoch zu aufgeregt, um das nun leblose
»Objekt« zu begutachten. Am nachsten Morgen entpuppte sich der niedergeschossene vermeintliche Indianer als ein harmloser Dachs 46 .
In der Nacht des 22. Aprils 1866 gelang es einigen Ute, Rinder in der
Nahe von Monroe zu stehlen. Diesmal jedoch reagierte die Miliz erstaunlich schnell und verfolgte die Diebe mit 21 bewaffneten Mannern. Ein
hell scheinender Mond verriet die Spuren der schnell fliichtenden UteKrieger, die von den Milizionaren bis Fort Marysvale verfolgt wurden.
Die Manner entschlossen sich, in der Siedlung eine Ra-st einzulegen.
Doch plotzlich - vollig unerwartet fiir die auch psychologisch auf Ruhe
eingestellten Milizionare - feuerten die Indianer aus den umliegenden
Biischen. Eine einzige Salve geniigte, um einen Toten sowie zwei Verwundete zu hinterlassen - auf seiten der Miliz.
Ein gewisser Christian Christensen wurde ebenfalls schwer verletzt.
Eine der feindlichen Kugeln prallte zuerst auf Christians Pistole und
fand dann, gemeinsam mit Fragmenten des Pistolengriffes, ihren Weg
in seinen Unterleib. Unter qualvollen Schmerzen heiratete der junge
Milizionar seine Freundin Nicoline Bertelsen auf seinem Sterbebett. 24
Stunden spater endete das Leben des Christian Christensen47 •
Die Milizionare verfolgten die Indianer bis Circleville. Dort informierten sie die Anwohner iiber die Geschehnisse in Marysvale. Dies
vertiefte natiirlich die Angste und Befiirchtungen der Siedler in Circleville, was wenig spater zu dem wohl tragischsten Massaker des gesamten Black-Hawk-Indianerkrieges fiihren sollte.

46

Fritz Leonard Johnson: »Account«, Utah State Historical Society.

47

Cottfredson, S. 193-195.
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Das Circleville-Massaker
Eine Gruppe von Paiute lebte nicht unweit von Circleville. Die Indianer
dieses Stammes waren mit den Ute erbittert verfeindet, und gewalttatige Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Stammen waren keine Seltenheit. Nur zu oft zogen bei diesen Auseina ndersetzungen die
Paiute den ki.irzeren. 1hr Mangel an Pferden, der die so entscheidende
Mobilitat stark behinderte, war der Hauptgrund . Die weifsen Siedler
jedoch konnten und wollten zwischen verschiedenen lndianerstarnmen
nicht differenzieren und verhielten sich den Paiute gegeniiber aufserst
mifstrauisch.
Die von den Mormonensiedlern verursachten landschaftlichen Veranderungen zerstorten die Lebensgrundlagen auch fiir die Paiute. Ihr
Hunger war es ebenfalls, der sie zu Beginn des Jahres 1866 dazu trieb, in
Stid-Utah Rinder zu stehlen. Noch enthielten sich die in der Nahe von
Circleville lebenden Paiute solcher Aktionen.
Vor dern Ausbruch des Black-Hawk-Krieges konnten die Beziehungen zwischen weifsen Siedlern und Paiute als relativ gut beschrieben
werden. Es entwickelten sich sogar Handelsbeziehungen zwischen beiden Gruppen. Die Siedler tauschten ihre Backwaren gegen Wildbret und
Biberfleisch ein.
Doch die Lage der Dinge veranderte sich schnell, als sich in Circleville
herumsprach, daf3 Paiute ungefahr zwanzig Meilen von der Siedlung
entfernt Milizionare verwundet batten. Die aufgebrachten Weifsen entschlossen sich, die gesamte in der Nahe befindliche Paiute-Gruppe gefangenzusetzen.
So schlichen sich also einige der Siedler in der Nacht an die PaiuteGruppe heran und umzingelten sie. Die Indianer wurden aufgefordert,
sich widerstandslos zu ergeben. Einer der Paiute versuchte zu fliehen ein gezielter Schufs streckte ihn nieder. Die Krieger wurden zunachst in
einem lokalen Versarnmlungshaus gefesselt »verwahrt«, wahrend die
Paiute-Frauen und Kinder in einern Keller Quartier nehrnen mufsten 48 .
Die Siedler waren sich nicht schliissig, wie sie mit den gefangenen
Paiute weiter umgehen sollten. So schrieben sie an ihren komrnandie48

Oluf Ch ri stian Larsen: »Biograp hical Sketch «, LDS Church Library Archives sowie William J. Allred a n George A. Smith, 5. Mai 1866, Journal History.
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renden Milizionar und erwarteten dessen Antwort. Erastus Snow, General der Miliz und Apostel der Mormonenkirche, war in beiden Bereichen fiir das Gebiet um Circleville zustandig. Er ordnete an, die Indianer respektvoll zu behandeln und ausdriicklich nur diejenigen festzunehmen, die den Ute in irgendeiner Weise halfen 49 .
Hatten nun die Paiute-Krieger nicht versucht zu fliehen , waren sie
hochstwahrscheinlich ohne grolseren Schaden entlassen worden. Doch
die um ihr Leben fiirchtenden Paiute konnten dies nicht wissen.
Die gefangenen Manner saBen nahe beieinander und befreiten so sich
gegenseitig, ohne dais ihre Bewacher dies bemerkten. Die Sprache der
Paiute war den weilsen Siedlern unverstandlich, was fiir die Indianer
von Vorteil war. Sie warteten bis zurn Anbruch der Nacht und schlugen
wahrend der Wachablosung zu . Die Posten jedoch eroffneten sofort das
Feuer.
Oluf Christian Larsen war gerade vom aktiven Wachdienst abgelbst
worden und lief zum Schauplatz des Massakers. Die Indianer fand er
»erschossen oder gerade sterbend« vo,,0 .
Larsens Behauptung erscheint ein wenig naiv und iibertrieben. Einige Paiute waren wahrscheinlich todlich verwundet, wahrend andere
durchaus batten iiberleben konnen. Auch hier miissen wir spekulieren:
medizinische Hilfe wurde den Verwundeten hochstwahrscheinlich verweigert, was fatale Folgen hatte. Und vielleicht gab man auch einigen
den »Gnadenschuf.s«.
Nachdem alle mannlichen Gefangenen getbtet waren, stellte sich die
Frage, was man rnit den Frauen und Kindern anfangen sollte. Auch befurchteten die Siedler eventuelle Racheaktionen anderer Indianergruppen, die von den Paiute-Frauen informiert werden konnten.
Oluf Christian Larsen sprach davon, dais »einige Mtinner der Siedlung
gro/Jen Ha/J auf die lndianer hegten. Diese Gruppe war aber stark in der Minderheit, und die Mehrzahl verabscheute BlutvergiejJen. « Sollte dies jemals
wahr gewesen sein, dann anderten die Siedler ihre Position <loch recht
schnell:
»In Anbetracht unserer Verwundbarkeit und dessen, was nun unwiderruflich geschehen ist, wurde es fiir notwendig erachtet, a/le Zeugen der Geschehnisse [seitens der Indianer] zu e/iminieren.«
0
General Erastus Snow an Genera lleutnant D.H. Wells, 28. Mai 1866, Militia Records,
Utah State Archives.
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Larsen: »Biographical Sketch«.
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Wir gehen davon aus, dais mindestens 17 lndianer in Circleville ermordet wurden. Andere Quellen sprechen von 20 und mehr Opfern51.
Wahrscheinlich am 23. April brachte man dann die Paiute-Frauen
und Kinder aus dem Keller. Ein kraftiger Schlag auf den Kopf sowie
eine durchschnittene Kehle waren dann die Todesursache fiir die Opfer.
Vier kleine Kinder entgingen dem Massaker, da sie fiir zu jung gehalten
wurden, um sich spater an die Geschehnisse zu erinnern. Eines dieser
Kinder, ein kleiner Junge, war sich allerdings der Ermordung seiner
Familie bewulst und wurde aus diesem Grund als Sicherheitsrisiko betrachtet. Am nachsten Tag totete man auch ihn. Weifse Familien nahmen
sich der einzig iiberlebenden drei Kinder an. 52.
Einer der Jungen wurde den Petersens i.ibergeben, die spater nach
Spring City zogen. Die Petersens bemiihten sich offenbar nicht sonderlich, dem Paiute-Jungen das Lesen und Schreiben beizubringen. Er blieb
bis zu seinem Tode ein Analphabet.
Von seinen Nachfahren angelegte Quellen sprechen davon, wie die
Petersen-Familie den jungen Paiute-Indianer bis zu seiner Volljahrigkeit fiir sich arbeiten liefs und ihn dann ohne Lohn oder Hoffnung auf
ein eventuelles Erbe abschob.
Das Wort »Sklavenarbeit« scheint da nicht ganz unangebracht. Wir
konnen nur erahnen, wie aufwiihlend es fiir den Jungen gewesen sein
muls, die Marder seiner Eltern fast taglich in Spring City zu sehen ohne dais diese sich vor einem Gericht zu fi.irchten brauchten.
Wer nun personlich fiir die brutalen Morde an den Paiute verantwortlich ist, bleibt im Halbdunkel der Geschichte verborgen. Doch der
dortige Mormonenbischof, ein Mann Namens William Allred, war iiber
die Mordplane unterrichtet und billigte diese soga r. Alle Hoffnungen,
das Massaker zu vertuschen, entpuppten sich allerdings als triigerisch.
Thomas Callister aus Fillmore berichtete zum Beispiel iiber die Bedenken benachbarter Indianergruppen, die
»van den Geriichten iiber die Grausamkeiten gegen uns freund/ich gesinnte lndianer d11rch unsere Briider [im mormonischen Sinne] seh r beunruhigt wiiren«.
51

Larsen: »B iographi ca l Sketch «.

" Larsen: »Biographical Sketch «; Allred an Smith, 5 . Mai 1866; Culmsce, S. 90-91 ;
Cottfredson, S. 144-7. Siebe ebenfalls Albert Winkler: »The Circlevi lle Massacre«, Uta/i
Historical Quarterly 55 (Wi nter 1987), S. 4-21 sowie Rex Fulmer: »History of Circleville«,
Seminar papers, Utah State University Archives.
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Callister schrieb, Hauptling Kanosh denke, »dafJ die Jndianer ausreichend Griinde lrnben, unseren Versprechungen, mit freundlich ges innten Jn dinnern nuch freundlich umzugehen, zu mifJtrauen« 53 •
Joseph Fish aus Parowan sprach davon, wie die Positionen der Siedler bezi.iglich der Morde an den Paiute-Indianern variierten:
»Einige betrachteten die Vorkommnisse nls unentschuldbare Schliichtereien, wiihrend andere nur Bedenken wegen der Obergriffe nuf befreundete
1nd innergru ppieru ngen iiu/Jerten. Wieder andere rechtfertigten die Gescheh11 isse mit der Behauptung, dafJ die Pniute jn mit feindlichen Tndian ern kollaborierten54.«
Um das Circleville-Massaker irn nachhinein zu rechtfertigen und die
Tater in Schutz zu nehrnen, entschloB sich der Mormonenbischof Allred,
eine Allianz der Paiute mit den Ute herbeizuschwindeln. Die Paiute, so
Allred, hatten angeblich als Spione der Ute diese mit geschmuggelter
Munition versorgt. Auch hatten ihrn die Paiute erzahlt, wie (das kleine
und ziemlich unwichtige) Circleville dernnachst von zahlreichen Indianerstammen, einschlielslich der Navajo, die iiber 100 Meilen si.idlich in
Arizona lebten, hatte besetzt werden sollen 55 •
Nati.irlich konnte der Morrnonenbischof diese absurden Behauptungen nicht beweisen. Aller Wahrscheinlichkeit nach schenkten ihm jedoch viele Glauben. Brigham Young selbst, vielleicht kurz nachdem er
von den Ereignissen in Circleville in Kenntnis gesetzt worden war, gab
eine offentliche Erklarung iiber die Feindseligkeiten mit den Indianern
ab. Friedfertige Indianer, so Young, sollten in Ruhe gelassen werden.
Doch wenn es sich um »unsere geheimen Feinde hnndelt oder solche, die
diese unterstiitzen, dann miissen wir diese auch a/s das behande/n, was sie sind
[unsere Feinde]« 56 •
Diese Erklarung rechtfertigte Gewalt seitens der Siedler. Vermutungen allein waren nun Grund genug, mit als feindlich empfundenen In''

Bischof Thomas Callister an George A. Smith, 13. Mai 1866, Journal History.

s.i

Joseph Fish: »Diaries«, Brigham Young University Specia l Co ll ections, Utah.

"

William J. Allred a n George A. Smith, 5. Mai 1866, Journal History.

"' Brigham Young, Heber C. Kimball und Daniel H. Wells: »Dear Brethren «, 2. Mai 1866,
Journal History. Young, Kimball und Wells waren die Mitglieder der »Ers ten Prasidentschaft« (hochste institutioncllc Instanz der Mormonenkirche). Kimball und Wells fungierten als Youngs Assistenten und wurden aus dem »Kollegium der Zwolf Apostel« erwah lt.
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dianerstammen abzurechnen. Daniel H. Wells, Youngs zweiter Ratgeber und Kommandeur der gesamten Utah-Miliz, rechtfertigte das
Circleville-Massaker gegeniiber dem Mormonenapostel Erastus Snow
mit dem Hinweis, dais den »Briidern« in Circleville ja eigentlich gar nichts
andere iibrigblieb, als die Paiute aus der Welt zu schaffen57 •
Snow jedoch zeigte sich von dem Massaker zutiefst betroffen und
verlangte von Wells eine offizielle Untersuchung der Angelegenheit.
Dieser jedoch tat nichts 58 .
Da die Mormonenfiihrer wie auch die Miliz zur Aufklarung des
Circleville-Massakers wenig unternahmen, sah sich die amerikanische
Bundesregierung gezwungen zu handeln. Der von Washington ernannte Gouverneur von Utah, ein Mann Namens Charles Durkee, sowie der
Superintendent for lndianerangelegenheiten in Utah, F.H. Head, besuchten einige Indianer am Corn Creek in der Nahe von Fillmore am 20. Mai
1866.
Head sprach mit Thomas Callister, dem lokalen Mormonenbischof,
der »zu tiefst bednuerte, daft einige Ind inner trotz der ihnen zugesicherten Sicherheit ermordet w11rde« 59 . Der Gouverneur und der hohe Beamte des
Amtes fur Indianerangelegenheiten ta ten jedoch ebenfalls nichts in punkto des Massenmordes an einer ganzen Gruppe von Paiute-Indianern.
Die lndianer verdienten ja schlieB!ich, so die damalige Meinung unter
den Mormonensiedlern, den Schutz des Gesetzes nicht. Ein blolser Verdacht reichte nun aus, Racheaktionen zu rechtfertigen.

"

Daniel H. Wells an Erastus Snow. 3. Mai 1866, Journal History.

Sil
Erastus Snow an Genera ll eu tnant D. H. Wells, 28. Mai 1866, Militia Records, Utah
State Archives.
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Bischof Thomas Callister an George A. Smith, 13. Mai 1866, Journal History.

Dieses Ehepaa r - Ma rtin und Ha nsine Kuhre - wurd e vo n Ute-Kri ege rn ermo rd et.
(Courtesy Ephra im Centennial Boo k Co mm ittee.)
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Willia m D. Kuhre als junge r Ma nn. Als se ine Eltern - siehe Seite 49 - den Tod fand en,
w urde er zu r Waise. (L. D .S. Biograp hi ca l Encyclopedi a, vol. 1, page 586.)
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Fortsetzung des Kampfes
Im Fruhjahr 1866 sah Brigham Young, dais sich der Black-Hawk-Krieg
zuungunsten der Weilsen entwickelte. Young folgte nun einer neuen Strategie: alle kleineren Siedlungen sollten aufgegeben werden und die dortigen Siedler in umliegende Stadte ziehen. Ein Minimum von 150 Milizionaren, gut bewaffnet und beritten, wurde als Grundvoraussetzung
fur effektive und aggressive Verteidigungsmalsnahmen angesehen 60 . Dies
bedeutete faktisch, dais nun jede Siedlung der Mormonen zweimal so
viele Manner unter Waffen hatte wie alle Ute in dem vom Black-Hawklndianerkrieg betroffenen Gebiet zusammengenommen.
Wahrend des Fruhjahrs und Sommers 1866 wurden von den weilsen
Kolonialisten ungefahr 30 Siedlungen aufgegeben. Dies fuhrte zur Entvolkerung ganzer Landstriche und verminderte militarische Erfolge der
Ute-Krieger, weil es nun die kleinen und relativ leicht angreifbaren Ortschaften nicht mehr gab.
Die Weilsen zum Aufgeben dieser Siedlungen gezwungen zu haben,
kann nur oberflachlich als Erfolg angesehen werden. Die von den Ute
nun zuruckgewonnenen Gebiete ihrer Vorfahren waren infolge der Lebensweise der Mormonensiedler auch okologisch stark in Mitleidenschaft gezogen warden. Das fur das physische Uberleben der Indianer
so notwendige Wild war zum Grolsteil den Kultivierungsmafsnahmen
der Mormonenpioniere zum Opfer gefallen. Auch die Fischbestande in
den Bachen und Gewassern waren stark geschrumpft und ehemals einheimische und von den Indianern vielfaltig genutzte Pflanzen aufserst
selten geworden.
So hungerten die Ute und andere in den hier erwahnten Gebieten
lebenden Stamme nach wie vor. Der einzige Ausweg schien nur in der
Fortsetzung der Angriffe auf weilse Siedlungen zu bestehen.
Die Ute griffen nun weitaus besser verteidigte Siedlungen und Forts
an. Noch immer war ihnen betrachtlicher Erfolg beschieden, was hauptsachlich daran lag, dais die Ute ihre Krieger aufserst effektiv einsetzten. So war in einem bestimmten Fall ein einziger Ute-Krieger in der
Lage, eine betrachtliche Anzahl weilser Siedler in Schach zu halten.

"°

Brigham Young, Heber C. Kimball, Daniel H. Wells: »Dear Brethren «, 2. Mai 1866,
Journal History.
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Am Morgen des 10. }uni 1866 griffen die Ute die Siedlung Scipio an.
Zwei Manner - James R. Ivie und Henry Wright -- mu!sten dabei ihr
Leben !assen. Scipio befand sich nicht in der Nahe eines gro!seren
Canyons, in den sich die Ute rasch zuriickziehen ko1m.ten. So war es
dann auch fiir die Miliz sehr leicht, den fh.ichtigen Kriegern zu folgen
und diese am folgenden Tag in der Nahe von Gravelly Ford zu stellen.
Ein Feuergefecht £and zwar statt, doch zum Nahkampf kam es nicht.
Ein Ute-Krieger erwies sich als fahig, die Milizionare abzuwehren. Dieser »standfeste Jndianer« machte es einer Gruppe »weijJer Knva/leristen ,
voile f1:infzig Mann stark« unmoglich, die Ute weiter zu verfolgen 6 1•
Die Konzentrierung der weiBen Bevolkerung in groBeren und besser zu verteidigenden Siedlungen sowie die Aufstellung einer Miliz in
diesen Orten war nur ein Tei) der VerteidigungsmaBnahmen, welche
die Siedler in diesem Fri.ihjahr ergriffen. Garnisonen wurden an drei
verschiedenen Punkten etabliert. Die jeweiligen Besatzungen bestanden
aus gut ausgerusteten Milizionaren. Diese konnten, wenn immer sich
das als notwendig erweisen sollte, angreifende Ute jederzeit effektiv verfolgen.
Die Garnison in der Nahe von Fort Gunnison wurde errichtet, um
die umliegenden Siedlungen zu schutzen. Fort Sanford und die Befestigung am Thistle Valley sollten wichtige Versorgungsrouten in den Bergen verteidigen. Die Manner des Thistle-Stiitzpunktes konnten drei der
von den lndianern bevorzugten Taler beobachten. Dies komplizierte
Uberraschungsattacken seitens der Indianer ungemein. Die Utes sahen
keinen anderen Weg, als den Stiitzpunkt am 24. Juni 1866 direkt anzugreifen.
Als die Ute-Krieger ihre Verstecke hinter den umliegenden Baumen
und Strauchern verlieBen, fanden sich einige der Milizionare ohne Dekkung und rannten in Richtung ihres Camps. Zumindest einer der Manner, ein gewisser Charles Brown, £and dabei den Tod 62 . Einige der lndianer stahlen die Pferde der Milizionare, wahrend eine 28 Mann starke
Krieger-Gruppe die Garnison angriff. Die Wei!sen waren jedoch erfolgreich in ihrer Abwehraktion und konnten die Ute mit einer Salve stoppen.
"'

Gibbs: »Black Hawk's Last raid «, S. 103. Siehe auch Gottfred son, S. 201-203.

"' Der hier erwahnte Charles Brown ist mit d e m Charles Brown identisch, der wahrend
des schon erwahnten und die Civen-Familie ausli:ische nden Ma ssakers im This tl e Valley
am 26. Mai 1865 anwesend war. Siehe Brown, zitiert in Cottfred son, S. 141-3.
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Ihrer Pferde beraubt, waren die Weilsen nicht sonderlich beweglich.
Einige Pferde befanden sich jedoch noch im Camp. Zwei Manner wurden in das ungefohr neunzehn Meilen entfernte Mt. Pleasant entsandt,
um Hilfe zu erbitten. Die verbleibenden Siedler suchten ihre Position,
so gut es eben ging, zu halten. Die Ute schienen sich zuerst entfernt zu
haben. Das stellte sich jedoch als eine Fehleinschatzung heraus. Bald
griffen sie wieder an.
Ute-Krieger umritten die weilse Siedlung und beschossen diese von
unterhalb ihrer Pferde, die sie dabei geschickt als Deckung nutzten.
Andere Indianer krochen gleichzeitig auf die Stellungen der Milizionare zu. Das schien anfonglich recht gut zu klappen, doch die Milizionare
entdeckten die versteckt im Gras herumrobbenden Ute. Das Feuer wurde schnell eroffnet.
Die Siedler nutzten die Gefechtspausen, um ihr Camp mit Schiitzengraben zu versehen und die Rader ihrer Wagen im unteren Tei! zusatzlich mit Erdwallen abzuschirmen. Dadurch konnten die Ute nicht unter
den Wagen hindurchschielsen. In ihrer Verzweiflung banden die Weilsen die sechs restlichen Pferde zwischen die Wagen, um noch bessere
Deckung zu haben . Zwar half dies den Milizionaren kurzfristig, doch
damit verbauten sie sich auch ihre Chance, zu fliehen oder Nachrichten
zu ubermitteln. Die Pferde wurden wahrend des Gefechts verwundet
und gingen den Weilsen damit verloren.
Die Situation wurde bei den Milizionaren als verzweifelt empfunden. Mangel an Munition sowie die nicht allzu entfernte Nacht ta ten ein
ubriges. Die Belagerung dauerte fast den ganzen Tag. Hilfe aus Mt.
Pleasant erschien dann kurz vor der Dammerung. Die Ute versuchten,
die Verstarkung zur Umkehr zu zwingen, zogen sich aber nach dem
Schei tern dieses Versuchs zuriick.
Am nachsten Morgen verfolgte die Miliz die Spuren der Ute, die zum
Soldier Summit hoch in die Berge fiihrten, wo sie sich allerdings verliefen. »On griffen die Ind inner n11f ihre nlte Tnktik zu riick, sic!, in a/le Himme/srichtu ngen 2 11 zerstreuen , und an ein weiteres Verfolgen konnte nicht
gedacht werden 63 .«
01

Dieses Zitat sta mmt von Eski ld C. Petersen , zitiert in Got tfredson, S. 209-211. Siehe
auch: Henry Harker: »Autobiography «, und Albert Dewey: »Journal «, LOS Archives; Edwin Dilworth, Jr.: »Autobiogrnphy «, University of Utah Archives; und H. P. Kimball an
Gew Wells, 24. Juni 1866, Utah Sta te Militia Archives.
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Die Situation im Thistle Valley ist ein weiteres Beispiel, wo eine katastrophale Zuspitzung d er Ereignisse fast nicht mehr abwendbar gewesen ware. Wiederum waren die Milizionare in ihren Bewegungsmoglichkeiten eingeschrankt, weil ihnen die Pferde fehlten. Den Indian.em. stand es nun frei, nach Wunsch anzugreifen. Die Vorhut der ihr
Stammesland verteidigenden Ute verfuhrte die Weifsen dazu, fast ihre
gesamte Munition zu vergeuden. So waren die Ute also in einer gunstigen Lage und di e Zerstorung der Garnison bei Nacht gar nicht so unwahrscheinlich. Die Pferde halfen den Ute in zweierlei Hinsicht. Zurn
einen wurden die Krieger beweglicher, zurn anderen trugen sie zu deren Verpflegung bei"·1•
Wahrend des Sommers und d es Herbstes 1866 versuchten die Siedler, sich besser zu organisieren. In einigen Siedlungen wurden sogar
Halbwtichsige zum Dienst in der Miliz herangezogen und entsprechend
bewaffnet. Regula re Milizionare stand en in den Siedlungen Wache oder
versuchten die Ute in ihren Lagern in den Bergen zu tiberraschen. Eine
Anzahl von Expeditionen wurde entsandt, um Geruchten tiber Verstekke der Indianer auf den Grund zu gehen. Diese Geruchte konnten aber
nicht bestatigt werd en, was in erster Linie daran lag, dais die Ute die
anruckenden Milizionare schon von weitem entdeckten und geschickt
auswichen. Der hereinbrechende Winter setzte dann alldem ein schnelles Ende.
Im Jahre 1867 anderte sich di e von den Ute im Kampf fur ihr physisches und kulturell es Uberleben angewandte Taktik der Kriegsfohrung
fundamental. Angriffe groBerer Indianergruppen wurden immer seltener und von kleineren Einheiten ersetzt, die dafur aber ofter angriffen.
Auch die Art und Weise ihrer Hinterhalte modifizierten die Ute.
Im selben Frtihjahr waren di e Einwohner von Glenwood damit beschaftigt, ein Fort aufserhalb der Siedlung zu errichten. Jeden Morgen
arbeiteten die Siedler an diesem Fort, was naturlich von den Ute-Kriegern, die sich in der Nacht des 29. Marz zwischen Glenwood und dem
Fort verschanzten, mit groBen Jnteresse registriert wurde.
»Dem rt versteckt, wnren sie gut vorbereitet, mit den Instrumenten des Tades die n/1111111gslose11 Siedler zu e111pfn11ge11 , die sich nuf den Weg z1tr Ar-

'" Anne Smith, S. 32.

54

beit begaben. Im Fa/le eines Angriffs war ihnen der Ri:ickweg durch die
/auernden Ute-Krieger abgeschnitten. «
Diese Falle schnappte allerdings nicht zu. Das lag daran, dals die
Krieger ihre Verstecke vorzeitig durch das Schielsen auf zwei weifse Manner, die sich um ihre Rinder ki.immerte, verrieten 65 •

,,s

H. H. Kearnes an George A. Sm ith, 30. Marz 1867, Journal History.

55

, _..
.l'

..

f :.
.,
I

/,,,.

~1.'

..

Gras hutte d e r U te- lnd ia ner, 19. Ja hrhund ert. (Mit fre und li cher Ge nehmi gung d er
Smithsonia n Instituti on. )
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Fort Utah (Aus: Howard Stansbury, An Expedition to the Valley of the Great Salt Lake,
1852, Sei te 143.)
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G ua rd Kn oll, Schauplatz eines Ge fec hts zw ischen Ute-Kriegern unter Black Haw k und
Siedl ern im Jahr 1865 . Fotogra fi e vo n 1907. (Courtesy Ephraim Centenni a l Boo k
Co mmittee.)

Der Ritus der Verstiimmelungen
Im Friihjahr 1867 begann sich zu zeigen, wie kostspielig der sich solange hinziehende Krieg zu werden drohte und eigentlich auch schon war.
Verstarkte Ausschreitungen beider Seiten waren die Folge. So zahlten
auch Frauen und Kinder zu den Opfern. Die Indianer skalpierten und
verstiimmelten die leblosen Korper ihrer getoteten Feine von Zeit zu
Zeit.
Diese Vershimmelungen diirfen nicht als brutale Rachehandlungen
miBverstanden werden, sondern sind im Kontext der Kultur der
Indianerkrieger zu sehen. Diese namlich glaubten, daB die Verstiimmelungen der Korper ihrer irdischen Feinde diese in der nachsten Welt
weniger gefahrlich machen wiirden.
Nur einige der 46 von den Ute wahrend des Black-Hawk-Krieges
getoteten WeiBen wurden in dieser Art und Weise geschandet. Nach
der Attacke vom 12. April 1865 am Salina Canyon wurde der Leichnam
von William Kearnes in der Nahe eines Felsbrockens gefunden. Es ist
wahrscheinlich, daB Kearnes von einem der Ute-Krieger als Freund erkannt und seine Leiche mit Steinen bedeckt wurde, um die Wolfe abzuhalten. Die sterblichen Uberreste von Jens Sorensen hingegen waren
»furchtbar versti:imme/t «. Ob dies von wilden Tieren oder den Ute getan
wurde, konnte nicht geklart werden 66 .
Soren N. Jespersen fand am 17. Oktober 1865 den Tod in der Nahe
von Ephraim. N .0. Andersen berichtete, daB »es schien , a/s wiire er in
schreck/icher Weise gefoltert warden« . Charles Whitlock beschrieb den Zustand von Jespersens Korper: »Seine Hiinde und Fii/Je waren abgehackt, so
auch der obere Tei/ seines Kopfes 67 .«
Der Korper von John Edmundson, aufgefunden nach dem Hinterhalt von Diamond Fork am 26. Juni 1866: die Ureinwohner hatten »ihn
skalpiert 1111d ihm cine Hand abgeschlagen «68 . Die wohl furchtbarste Verstiim-

""

Gottfredson, S. 137.

67

N.O. Andersen, zitiert in Cottfredson, S. 170, und Charles Whitlock, korrigiert von
Ezra Shoemaker, ziti ert in Gottfredson, S. 173.

68

Robertson, zitiert in Brimhall, Universi ty of Uta h Archives. Siehe auch Wm. Greer an
George Albert Smith, 16. Marz 1866, Journal History. Es war Ed mund sons rechte Hand,
die abgeschlagen war.
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melung wurde an gleich drei Leichnamen am 21. Marz 1867 veriibt.
»Da waren ein Mann , sein Name war Jam es P. Peterson, 30 Jaine alt, u11d
seine Frau Carolina A. Peterson, 27 Jahre alt, sowie ein 16jiihriges Miidc/zen Namens Mary Smith. Der Mann war erschossen 1111d entstellt warden . Die Frau wurde skalpiert und zerschnitten; ein Tei/ ihres Korpers lag
herausgeschnitten auf ihrem Gesicht, daft Miidche11 war ebenfalls skalpicrt
und brntal zerschnitten, ein Stock steckte ca .15 c111 tief in ihren Gesch/echtsorga nen69.«
Spater im selben Jahr wurde den Siedlern schlie!slich klar, daB ein
aggressives Vorgehen die Erfolgsrate von Ute-An griffen durchaus effektiv einschranken konnte. Oft muBten die Krieger da s gestohlene Vieh
zuriicklassen, den Kriegern selbst jedoch gelang zumeist die Flucht. Als
zwolf Ute am 3. Juni 1867 Rinder in der Nahe von Fountain Green zu
entwenden versuchten, wurden sie von 45 Milizionaren verfolgt. Zwar
gelang es den Ute, die Milizionare aufzuhalten, doch als diese Verstarkung erhielten, wurd en die Ute zur Aufgabe der Rinder gezwungen.
»Sich in ei ner fast aussich tslosen Situation befi ndend, tbteten oder verwu 11deten sie a/le Rinder, wechse/te11 ihre Pferde, trieben de11 Res t [der vermutJich gestohlenen Pferde, d. V.] var sich her u11d erreichten den Canyon
bevor Oberst Ivie... lvie verfolgte die Jndian er 1111gefiihr 3 Mei/en in die
Berge, bis sich envies, daft die miiden Pferde der Milizioniire den a11sgern/ite11 der Ute-Krieger unterlegen waren, und gab auf0 .«
In der Nacht des 21. Juli 1867 beobachtete Joseph Fish aus Parowan,
wie einige Ute Rinder zu stehlen versuchten. Fish schlich nah heran und
za hlte »ungefiihr dreiftig« Krieger. Auch fand er heraus, in welche Richtung die Indianer zu ziehen planten. Er schlich sich zuriick und sammelte »eleven of t/ie boys« um sich und schnitt den Ute am Eingang des
Little Creek Canyons d en Weg ab. Fish und seine Manner
»ritten in die Herde in vol/em Ga/opp, feuerten, wa nn im111er wir jema11de11
hbren oder sehen kon11te11. Wir schrien so laut, daft die Herde in die F/11c/1t
getrieben wurde und die Jndianer in die Berge zu en tkommen such ten, oh 11e
ernsthaft unser Feuer zu erwidern.«

"''
70

H .H . Kearnes an George A. Sm ith, 30. Marz 1867, Journa l Hi story.

R. N. Allred a n den Editor d er Deseret News, 12. Juni 1867, publi ziert in Oeseret News ,
19. Juni 1867. Siehe auch H.B. Kea rn es an Bruder Smith, 9. Juni 1867, Journal History. Das
Zita t stamm t von Allred.
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Die Krieger versuchten in derselben Nacht, wiederum Rinder zu stehlen. Die Miliz erhielt jedoch Verstarkung und konnte auch diesen Versuch der Ute-Krieger abwehren. Bevor sich die Ute zuriickzogen, schossen sie aus ihren Deckungen am Eingang des Canyons. Dach dies reichte nicht aus, um den Ausgang des Gefechts zugunsten der Ute zu entscheiden. Am nachsten Tag fi elen Fish und seinen Mannern »besatte/te
Pferde ... ungeftihr 50« in die Hande. Den Kriegern jedoch gelang die
Flucht7 1•

71

Joseph Fish: »Diaries«, 21. und 22. Juli 1867, B.Y.U. Specia l Co ll ections.
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Die zahlenma8ige Unterlegenheit der Ute
Ende des Sommers zeichnete sich die Erschopfung der Ute ab. Ihre zahlenmalsige Unterlegenheit wirkte sich aus und verhinderte es, die weiBen Siedler zum Verlassen von Zentral-Utah zu zwingen. Und doch ist
es erstaunlich, wieviel die Ute erreichen konnten. Nur ein einziges Mal
war es den Weilsen im Jahr 1865 moglich, die angreifenden Indianer zu
zahlen. Nicht mehr als 17 waren es 72 .
Die hochs te Zahl fur 1866 lag zwischen 50 und 60 und wurde am 13.
April wahrend der Attacke auf Salina gesichtet73 . Die anderen Berichte
fiir dasselbe Jahr waren ein wenig moderater und reichten von »schiitzungsweise 36« (der Hinterhalt am Diamond Fork vom 26. Juni) bis zu 15
bis 20 Indianern, die Christian J. Larson am 13. August verfolgten 74.
Im Marz desJahres 1967 griffen »25 Indianer« dieSiedlungGlennwood
an. Im allgemeinen jedoch wurden in diesem Jahr nur kleinere Gruppen von Ute-Kriegern gesichtet. Diese reichten von den zwolf Ute, die
Fountain Green am 3. Juni pliinderten, bis zu den drei Kriegern, die
John Hay am 4. September in der Nahe von Fayette ermordeten 75 .
Die besten verfi.igbaren Quellen fiir die Anzahl von Ute-Kriegern
stammen von Black Hawk selbst. Im August des Jahres 1867 ergab sich
dieser Hauptling, hochstwahrscheinlich krank und erschopft, in der
Uintah-Reservation. Black Hawk war allein, doch er war bereit, tiber
die anderen, noch kampfenden Ute zu sprechen. Den Aussagen von
Superintendent F. H. Head zufolge sagte Black Hawk, dais er:

Eine namenlose Quelle, zi tiert in Ephrni111 's First 011e H1111dred Yen rs, S. 15, sprach von
16 Mannern. L.C. Larson, z itie rt in Gottfredson, S. 174-5, gi ng von ·17 Kriegern aus.

72

Peter Rasmusse n J. in »Lifd e Sketch «, LOS Archives, sagte, dais »1111gefiihr 60« Krieger
beteiligt waren. Wm. M cFa dden in der Deseret News vom 24. April 1866 schri eb von »30

71

beritte11C11 l11din11ern 1111d 1111gefiihr 20 2 11 F11fl«.
" john Robertson, z itiert in Brimhall, University of Utah Archives, sowie Christian
Larson: »Autobiography «, B.Y.U. Archives.

J.

" H. Kearnes an George A. Smith, 30. Marz 1867, journal History fi.ir die Za hlen bez(iglich Glenwood; Allred an Deseret News, 12. juni 1867 fi.ir die Zahlen betreffs Fountain Green;
und Wm. B. Pace an D.H. Wells, 5. September 1867, publi z iert in Deseret News, 11. September 1867.
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»28 Tipis unter seiner Kontro/le [hatte] u11d ebenso 3 Elchberg-Hiiuptlinge, die ... jeweils 10 oder 12 Fnmilien bei sich hatten ... Diese Ind inner.. . [waren] in den Siedlungsgebieten verstreut ... vom Norden des Sanpete County
bis Zll den si:id/ichen Siedlu ngen und warteten auf Gelegenheiten z111n Angreifen und Steh/en 76 .«
Zu diesem Zeitpunkt waren zwischen 58 und 64 Krieger unter Black
Hawks Kontrolle. Diese Zahlen miissen als absolutes Minimum betrachtet werden, da sich hochstwahrscheinlich noch andere Gruppen von Ute
im Kampf mit den Wei/sen befanden, die unabhangig von Black Hawk
agierten.
Die Anzahl der Krieger fluktuierte wahrend des Krieges, hochstwahrscheinlich infolge Kriegsmiidigkeit, neu Hinzugekommener und Opfer. Die Anzahl der Opfer bei den Ute ist nicht bestimmbar. Zeitgenossischen Berichten sollte mit Vorsicht begegnet werden, da diese oft
Wunschdenken reflektierten. Berichte iiber Ureinwohner, die fielen,
stiirzten oder sonstwie den Anschein ihres Todes erweckten, besagen
wenig, ebenso Blutspuren am Boden, denn auch Pferde oder Rinder bluteten und hinterlielsen entsprechende Spuren77 •
Berichte iiber Leichen, die nach Hinterhalten aufgefunden wurden,
sind gleichfalls mehrdeutig und beweisen keineswegs, ob sich diese Indianer tatsachlich aktiv am Krieg beteiligten . Angaben wie die vom 18.
Juli 1865, als »ein Dutzend oder mehr« Opfer, einschlieBlich Frauen und
Kinder, gezahlt wurden, sind auch keine sicheren Quellen. Es ist zweifelhaft, ob diese Indianer den Wei/sen gegeniiber feindlich waren, bevor
sie von der Miliz attackiert wurden.
Zweimal im Jahre 1866 schatzte Superintendent F.H. Head die Anza hl der im Kampf gefallenen Ute-Krieger. Die von ihm gefundenen
Zahlen liegen bei 40 und fast 50. Informationen iiber die bei der Zahlenfeststellung angewandten Untersuchungsmethoden sucht man jedoch
'"

Deserel News, 28. August 1867.

" Esklung C. Petersen, zitiert in Gottfredson, S. 210-11, berichtete, dais der Weg der Ute
nach der Auseinandersetzung im Thistle Valley »111il de111 B/ut der Tote11 1111d Verw1111dete11
11wrkierl war«. Petersen sagt aber nirgendwo, wie er herausfand, dais es sich nicht um
Tierblut handelte. Robertson, zitiert bei Brimhall, schrieb von Blut, das sich an den gefa ngenen Pferden befand, die nach dem Gefecht a m Diamond Fork eingefangen wurden. Die
Weilsen nahmen an, dais diese Pferde zum Transport verwundeter Krieger genutzt wurden. Robertson erklart allerdings nicht, warum die wcilsen Sied ler dies annahmen .
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vergeblich 78 . Es erscheint zumindest zweifelhaft, ob die von Head genannten Zahlen au£ soliden Recherchen beruhen oder aber Schatzungen und Wunschdenken entsprechen.
John Wesley Powell und G. W. Ingalls berichteten iiber die in Utah
lebenden Ute im Jahre 1873. Dieser Bericht basiert hauptsachlich auf
ihren Eindriicken, die die beiden Forscher wahrend ihrer Reisen zu den
Utes sammelten. Die Black Hawk folgenden »Shib-e- ritches « waren 144
Personen stark. Diese Zahl schlols 48 Manner und 40 Frauen ein. Das
Alter dieser Personen schwankte zwischen zehn und alter.
Nimmt man an, dais viele Ute-Krieger Opfer des Krieges wurden, so
iiberrascht der relativ hohe Manneranteil. Unter den sieben Ute-Verbanden, die zur Zeit der Auseinandersetzungen in Utah lebten, waren 174
Manner und 167 Frauen zwischen 10 und alter. Dieser Sachverhalt lalst
darauf schlielsen, dais die Opfer bei den Ute-Kriegern verhaltnismalsig
gering gewesen sein diirften 79 .
Die in den Black-Hawk-Indianerkrieg verwickelten Ute hatten aller
Wahrscheinlichkeit nach zu Beginn der Auseinandersetzungen im Jahre 1865 und gegen Ende des Krieges 1868 nur relativ wenig eigentliche
Krieger. Zwischen diesen Jahren jedoch verf-i.igten die Ute iiber ungefahr 60 bis 80 Manner. Ob die Ute jedoch all ihre Krieger jemals zur
selben Zeit in einem einzigen Gefecht einsetzten, ist zumindest zweifelhaft. Es scheint wahrscheinlicher, dais ein Teil der Ute-Krieger zum Schutz
ihrer Frauen, Kinder und der gestohlenen Rind er zuri.ickgelassen wurde. Wahrend ihrer Angriffe setzten die Ute gewohnlich nur einen geringen Teil der Krieger ein.
Black Hawks Aufgaben beendete den Black-Hawk-Indianerkrieg
zwar nicht, doch befand sich der Kampf zweifellos in seiner l~tzten Phase.
Im Jahre 1868 fanden noch einige Raubziige statt, das Ende war jedoch
nicht aufzuhalten. Viele der bislang um ihre Existenz kampfenden Ureinwohner Utahs folgten Black Hawks Beispiel und lielsen sich in der
Uintah-Reservation nieder. Black Hawk wurde wiederum deren Anfiih78

79

F.H. Head an D.N. Cooley, 30. April und 20. September 1866, Utah Superin tendency.

Powell und Inga ll s: »Report«, S. 12. Powell und Ingalls berichteten davon, dais die
»S/1ib-e-ritches« von »irge11dei11er Krn11k/1eit« heimgesucht wurden, die ihre Anzahl wesentlich redu ziert hatte. Das prozentuale Verhiiltnis zwischen Mannern und Frauen veriinderte sich aber erstaunlicherweise nur wenig.
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rer. Als er sich etwas spater im selben Jahr nach Fillmore begab, berichten Quellen von »einem Dutzend ... seiner Kannibalengenerale«, die sich in
der Gefolgschaft von Black Hawk befanden80 .

"°

Josia Rogerson Sr.: »Ending th e Black Hawk Wa r«, LDS Archives. Dieser Bericht geht
davo n aus, dafs sich die beschriebenen Geschehnisse im Jahre 1869 zugetragen haben.
1868 erschei nt jedoch wahrscheinlicher.
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Spate Gerechtigkeit
Die Ureinwohner Utahs erduldeten wahrend des Black-Hawk-Krieges
viel Unrecht, ohne den Schutz des Gesetzes zu erfahren. In der letzten
Phase der Auseinandersetzungen jedoch besann sich die Fi.ihrungsschicht der weilsen Siedler in Utah ihrer ethisch-moralischen Ideale. Als
die als »lndianerkrieg« bezeichnete Auseinandersetzung zugunsten der
Weiisen im wesentlichen entschieden war, profitierten die Ute schlielslich von dem juristischen System ihrer Eroberer. All dies steht in scharfem Kontrast zum Hauptteil des Krieges, als es durchaus moglich war,
Ureinwohner zu milshandeln, ohne die Scharfe des Gesetzes zu spi.iren.
Am 10. Juni 1866 attackierten Ute-Krieger Scipio. Es gelang den Kriegern, die zu dieser Siedlung gehbrenden Rinder zu stehlen. Zwei weiise
Manner, einer hiels James R. Ivie, mulsten ihr Leben !assen. Kurze Zeit
nach dem Angriff auf Scipio kam Pannikay aus dem Stamm der friedfertigen Pahvant-Indianer mit seinem jungen Sohn in diese Siedlung.
Pannikay wurde i.iber die fi.ir ihn potentiell explosive Situation in Kenntnis gesetzt, und man riet ihm, Scipio zu verlassen. Dach als er dies tat,
wurde er von einem Benjamin Johnson eingefangen, entwaffnet und in
die Siedlung zuri.ickgefi.ihrt.
Auf dem Weg in die Siedlung ritt James A. Ivie, Sohn des James R.
Ivie, heran und erschols den wehrlosen Pahvant-lndianer. Thomas
Callister, von dem hier bereits die Rede war, sah, wie der todlich verwundete Pannikay bluti.iberstromt zu Boden sank. I vie bekannte sich in
aller Offentlichkeit zu seiner Tat, die er mit dem Argument der Rache
fi.ir den Mord an seinem eigenen Yater zu rechtfertigen suchte. Callister
sagte Ivie, dais der »arme Indianer« mit der Ermordung von Ivies Yater
nichts zu tun hatte. Ivie sollte, wenn er schon Rache fi.ir den Tod seines
Yaters i.iben mi.isse, <loch in »die Felder gehen , wo die feindlichen Indianer«
waren 81 • Ivie totete einen unbewaffneten Mann in aller Offentlichkeit
und bekannte sich frei zu seiner Tat- all dies, ohne jemals bestraft oder
zumindest verklagt zu werden. Dieser Fall war fi.ir den Yerlauf des BlackHawk-Krieges symptomatisch. Wie bereits angedeutet, verschob sich
gegen Ende des Krieges diese Situation. So wurde beispielsweise ein

81

Thomas Callister an George A. Smith, 17. )uni 1866, )ournal History. Siehe auch William
Probert, zitiert in Gottfred son, S. 228-229.
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wei8er Mann wegen der Ermordung eines Ureinwohners verklagt. Fuhrer der Mormonenkirche sprachen sich oft fiir den Schutz unschuldiger
Indianer wahrend der Auseinandersetzungen aus.
Im Jahre 1865 sagte der Mormonenfiihrer John Taylor in Mount
Pleasant: »Einige wollen Jndianer unterschiedslos toten , weil einige van denen einige unserer Leute getotet haben. Dies ist nicht richtig. La/Jt die Schuldigen ihre Strafe finden und die Unschuldigen frei sein 82 .«
Brigham Young sagte Almliches noch direkter in einer Ansprache in
Springville im Jahre 1866. Ohne seine eigene fragwiirdige Rolle beziiglich der Indianerangelegenheiten auch nur zu erwahnen, bekannte der
Mormonenfiihrer allgemein die Schuld von nur scheinbar anstandigen
Mormonen, die den Ureinwohnern Unrecht getan hatten und damit fiir
den Black-Hawk-Indianerkrieg Mitverantwortung triigen. Einen Ureinwohner zu toten, so Brigham Young, unterscheide sich nicht im geringsten von dem Ermorden eines Wei8en. Youngs Anweisungen: »Nehmt
diesen Mann [den Morder eines Indianers] und verurteilt ihn den Gesetzen
entsprechend. Das Gesetz ver/angt seine Hinrichtung 83 .«
Trotz dieser starken Worte iibersahen Brigham Young und andere
fiihrende Mormonen viele Morde an Ureinwohnern. Dies sollte sich jedoch andern, als ungefahr ein Jahr spater Thomas Jose den Indianer
Simeon totete.
Simeon war ein alter Paiute, der zu einer als friedlich bekannten Gruppe dieses Volkes gehorte. Die Miliz gab ihm einen Passierschein, mit
dem er oft Siid-Utah bereiste. Verschiedene hilfsbereite Wei8e nahmen
Simeon gelegentlich in ihren Wagen mit. Am 8. Juli 1867 wurde er allerdings zum letztenmal lebend gesehen. Einige Tage spater, am 17. Juli,
fand man den Leichnam in der Nahe des Little Creeks bei Parowan.
Eine Gewehrkugel steckte in Simeons Hinterkopf.
William H. Dane, der ortliche Mormonenfiihrer in Parowan, erhielt
am 20. Juli desselbenJahres ein Telegramm von Brigham Young, in dem
der Mormonenprophet artikulierte, was mit denjenigen Mannern getan
werden solle, die Ureinwohner getotet hatten. Falls jemand schuldig an
»der Ermordung eines freundlichen Indianers [ist] ... , soil er van den Vertretern des Gesetzes in Gewahrsam genommen werden. Bestraft so/len sie wer82

Deseret News, 19.Juli 1865.

83

Brigham Young: »Remarks«, 28. Juli 1866, Journal History.
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den wie andere Marder, da so/ch Verhalten [das Ermorden von Ureinwohnern] die Leben van vie/en unschuldigen und schutzlosen Personen
gefiihrde t84 • «
Endlich funktionierte das juristische System Utahs, um den Marder
eines Ureinwohners auf die Anklagebank zu bringen. Thomas Jose wurde
verklagt. Selbst mit der verbalen Unterstiitzung von Brigham Young
erwies es sich als schwierig, die des Verbrechens an Ureinwohnern schuldigen Siedler juristisch zu verfolgen, denn »einige hie/ten es fiir konsequenzlos, in diesen Zeiten Indianer zu Wten, ganz gleich, ob diese freundlich oder
feindlich sind« 85 •
Einer der damaligen Mormonenfiihrer und Brigadegeneral der Miliz, Erastus Snow, besuchte Cedar City, wo die Verhandlungen stattfanden und hielt einige Ansprachen. Snow sagte, dais es moralisch falsch
sei, alle Ureinwohner fiir die Verbrechen zu verfolgen, die von nur wenigen begangen wurden. »Die Jose-Gerichtsverhnndlungen ver/angten
harsche MaJJnahm en, oder die Indianer, ganz gleich, ob freundlich oder nicht,
werden wie die Wolfe in der Priirie niedergeschossen 86 .« Thomas Jose wurde
schlieislich formal verklagt. Am 26. und 27. August fanden die Gerichtsverhandlungen statt.
Es erscheint plausibel, von einem juristischen Vorentscheid im Falle
des Thomas Jose auszugehen. Der die Anklage vertretende Anwalt Samuel H. Rogers kontrollierte den ganzen Prozefs. Des ofteren verwirrte
er Zeugen der Verteidigung mit der Frage nach der vermeintlichen Rechtmaisigkeit der Ermordung eines weifsen Mannes. Dies wurde natiirlich
als Verbrechen definiert. Wie nun verhielt es sich mit d er Ermordung
eines unschuldigen Ureinwohners? Zumeist miindete diese Frage in einem »Nein« oder einem »Ich weiss es nicht«. Ein Zeuge Namens Thomas Robb sagte sogar, dais die Ureinwohner »um ein Vielfaches freund licher sind, nachdem sie ihre Leben gelassen haben« 87 •
84
Brigham Young und George A. Smith an William H. Dame, 20. Juli 1867, Special
Collections, Brigham Young U ni versity.
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Joseph Fish: »Diaries«, 22. August 1867.
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Brigham Young und George A. Smith an William H. Dame, 20. Juli 1867, Special
Collections, BYU.

87

»Die Einwohner des Territoriums von Utah gegen Thomas Jose«, Iron Coun ty Juristische Unterlagen. Utah State Archives, Sa lt Lake City. Siehe auch Albert Winklers »Justice
in the Black Hawk War: the Trial of Thomas Jose«, Utah Historical Quarterly 60 (Frii hjahr
1992), S. 124-136.

68

Die emotional iiberladene Atmosphare erschwerte es allerdings, Thomas Jose schuldig zu sprechen. Dach Richter Jesse N. Smith tat sein Bestes, um den weiBen Marder eines Indianers fiir sein Verbrechen zahlen
zu lassen. Einigen Schliisselzeugen der Verteidigung wurde das Auftreten verweigert, die Aussagen anderer heruntergespielt. Der Richter entwertete sogar das hir die Verteidigung gewichtige Zeugnis eines Mannes, weil dieser ein »iibermiifliger Siinder« sei. In seinen Empfehlungen
an die Schoffen brachte Richter Smith seine Uberzeugung zum Ausdruck,
auch Ureinwohnern Rechtssicherheit garantieren zu miissen. Die Indianer haben, so Smith, »das gleiche Recht zu leben wie auch andere Menschen«.
Von moralischer Verantwortung fiir den Schutz der Ureinwohner seitens der WeiBen war die Rede. » Wir wissen sehr wohl, daft sich Blutrache
auf unseren Riicken ausladen wird, sol/ten wir nichts unternehmen, um diesem unriihmlichen Friedensbruch en tgegenzuwirken.« Etwas rniisse getan
werden, oder »es wiirde das Schlimmste werden fiir diese Leute«88 •
Die Argumente gegen Jose erschopften sich in Indizienbeweisen. Er
war die letzte Person, mit welcher der damals noch lebende Simeon
gesehen wurde. Sein Revolver hatte die gleiche Kugelgrolse wie das
Geschols, <lurch das der Paiute sein Leben lassen muBte. Zusatzlich zu
alldem drohte Jose offentlich, den nachsten ihm begegnenden Indianer
aus Rache fiir die van ihrn gestohlenen Maultiere zu toten.
Richter Smith empfahl, Thomas Jose des Mordes schuldig zu sprechen. Dieser Richterspruch hatte entweder die Hinrichtung oder Gefangnis auf Lebenszeit fiir den Angeklagten bedeutet. Die Schoffen waren nicht bereit, so weit zu gehen. Thomas Jose kam schlieBlich mit Mord
zweiten Grades und zehn Jahren Zuchthaus davon. Ein Jahr verbrachte
Jose im Zuchthaus, dann begnadigte ihn der Gouverneur89 •
Gemessen an den Malsstaben des ausgehenden 20. Jahrhunderts erscheint der Jose-Fall sicher fragwiirdig. Diese Feststellung darf uns jedoch nicht dazu verleiten, das Revolutionare dieser damaligen Gerichtsentscheidung zu verkennen.
"" Jesse N. Smith: »Empfehlungen an die Schiiffen«, Iron County Legal Records. Eine
Maschinenabschrift dieser »Empfchlungen « befindet sich auch in d em Journal History,
27. August 1867.
89

Uta h versus Thomas Jose und Jesse N. Smith: /011rnal, (Salt Lake City: Jesse N. Smith
Family Association, 1953), S. 183. Das Ergebnis der Verhandlungen findet sich unter dem
Datum d es 22. Augusts 1867.
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»Ich bin des Blutvergiefsens miide«
Gegen Ende des Indianerkrieges im Jahre 1868 kamen Black Hawk und
ungefahr 20 seiner Manner nach Fillmore, um Brigham Young mittels
eines Telegraphen zu kontaktieren. Hauptling Black Hawk war sich sehr
wohl bewulst, dais sein Leben in Gefahr war, und wollte Absicherungen, um die Reservation verlassen und in Utah umherreisen zu konnen.
Brigham Young antwortete einige Tage spater und erlaubte Black
Hawk, einige Stadte und Siedlungen in Utah zu besuchen. Der Ute-Fuhrer nahm das Telegramm, steckte es in einen Beutel und hangte sich
diesen um den Hals. Sollte sich eine Kugel in sein Herz bohren, so Black
Hawk, dann musse diese zuerst das von Young aufgesetzte Telegramm
zerfetzen90 .
Der Hauptgrund Black Hawks, in Utah umherzureisen, war mit seinem Wunsch verbunden, Frieden mit sich selbst und der Welt zu schlielsen. Er besuchte die Siedlungen, die Opfer des Indianerkrieges waren,
sprach vor Mormonengemeinden und versuchte zu erklaren, warum
sich die Ute zu den kriegerischen Auseinandersetzungen gezwungen
sahen. Black Hawk litt an Tuberkulose und wollte mit reinem Gewissen
sterben.
William C. McGregor, der sich in Parowan befand, als Black Hawk
dort sprach, berichtet, dais der Ute-Fuhrer an Atemnot zu leiden schien,
schwer hustete und wahrscheinlich dem Grabe nicht fern war9 1. Black
Hawks zu erwartendes Ende schien eine nicht geringe Zahl weilser Siedler zu motivieren, den alten Kriegshauptling fast uberall freundlich zu
empfangen. Obgleich sich Black Hawks Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte, zog er <loch weiter von Siedlung zu Siedlung,
suchte sich und sein Handeln zu erklaren und Vergebung zu finden 92 .
Kurz vor seinem Tod gelangte der Ute-Hauptling in die Nahe von
Nephi. Black Hawk und seine Gruppe uberraschten einen Schafer na-

90

Josiah Robertson: »The Ending of the Black Hawk War«, LOS Archives.

William C. Mc Gregor: »Letter«, an Bruder Cannon, 22. Dezember 1869, Journal History
of the Mormon Church .
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William Probert: »Letter«, an Peter Gottfredson, 1. Juli 1915, zitiert in Gottfredson, S.
228.
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mens Richard Pay, der mit der Bitte konfrontiert wurde, eines seiner
Lammer an die Indianer abzugeben. Pay, der um sein Leben fiirchtete,
befolgte die Bitte. Die Ute schlachteten und verspeisten das ihnen gegebene Lamm dann auch. Black Hawk bemerkte Richard Pays Todesangst
und sagte: »Du brauchst uns nicht zu furchten. lch bin des Blutvergiefiens
mude93 .«
Nicht alle weiBen Siedler waren bereit, Black Hawk zu vergeben. So
bat der Mormonenbischof Thomas Callister aus Fillmore seine Gemeinde im Jahre 1870, ihre Vergebungsbereitschaft mit der erhobenen rechten Hand zu signalisieren. Ein gewisser Reuben McBride gab jedoch
seinem Unmut freien Lauf und bezeichnete Black Hawk als »schwarzen
Marder« und »schwarzen Teufel« . McBride: »Ich werde dir niemals vergeben. «
Black Hawk nahm die Beleidigungen schweigend hin. Dach die groBe Mehrheit der versammelten Gemeinde votierte zugunsten des UteKriegers94.
Am 27. September 1870 entschlief Black Hawk, nachdem er sich ernsthaft um einen dauernden Frieden zwischen Ureinwohnern und weiJsen
Siedlern bemiiht hatte. Ein Kapitel der Geschichte Utahs war zu Ende.
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Mary Goble Pay: »Diary«, zi tiert in Madaline Cloward Dixon: These were the W es,
1983, S. 123. Mary Pay war die Ehefrau von Richard Pay.

94

Gibbs: »Black Hawks Last Raid «, S. 108
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Nachwort
Die Ute fohrten einen heroischen Kampf. Die Zahl ihrer Opfer war relativ gering, und es gelang ihnen, im Zeitraum von drei Jahren die auf
lndianerland lebenden Siedler zumAufgeben vieler Ortschaften zu bringen. Dies erwies sich als Riickschlag for Brigham Young und die Mormonen, die das ganze Territorium von Utah mit Mormonen bevolkern
wollten. Andersglaubige sollten die Gelegenheit zum Sich-Niederlassen in Utah nicht erhalten - dies, so Young und seine Mormonen, wiirde
es erschweren, Zion oder das Konigreich Gottes auf Erden zu errichten.
Als Prophet Gottes versicherte Young den Siedlern, dais ihre
Kolonisierungsanstrengungen mit Erfolg gekront werden wiirden, wenn
sie ihrem Propheten nur treu folgten. Brigham Young war an der Durchsetzung seiner visionaren Ideen interessiert, ohne sich um die damit
verbundene Auflosung der Lebensweise der in Utah beheimateten Ureinwohner zu kiimmern.
Die Ute waren Meister der »Schlage-zu-und-ziehe-dich-zuriick-Taktik« und griffen zumeist iiberraschend an, ohne vorher gesehen oder
erwartet zu werden. Im Erreichen ihrer kurzfristigen Ziele waren die
Ute erfolgreich. Diese Ziele bestanden irn wesentlichen aus Rinderstehlen
und dem Vermeiden von Opfern unter ihren eigenen Kriegern. Sie waren mit den Schwachen der weilsen Siedler vertraut und verstanden es,
diese geschickt auszunutzen.
Nur nach einem langen und aufreibenden Krieg ergaben sich die
Ute ihrem Schicksal. Den enormen Ressourcen der Weilsen konnten sie
nichts Gleichwertiges entgegensetzen. Diesen namlich war es moglich,
immer mehr Milizeinheiten aus Nord-Utah in die umkampften Gebiete
zu senden. Hatte sich das als ungeniigend herausgestellt, ware es moglich gewesen, dais die damalige amerikanische Regierung ebenfalls Truppen senden wurde.
Ein Sieg hatte den Ute auch nicht allzuviel gebracht. Die von den
Siedlern eingefohrte Landwirtschaft sowie die weidenden Rinderherden, verbunden mit den okologischen Schaden und Transformationen,
hatten die Ute for Jahre daran gehindert, mit ihren traditionellen Jagd-,
Fisch- und Samrnelmethoden in ihren Gebieten zu iiberleben.
Die Ute wurden zum Aufgeben der Jagdgriinde ihrer Vorfahren gezwungen. Doch sie wichen nur nach einem heroischen Kampf, der ihnen zumindest ihre Wiirde bewahrte.
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Die lndianerkriege

Die Unterwerfung der Native Americans ist das bitterste Kapitel in der
Besiedlungsgeschichte Amerikas. Die Buchreihe DIE INDIANERKRIEGE
dokumentiert pragnant und gri.indlich alle Aspekte, Ereignisse und Personen
dieser Epoche.

Egon Johann Zettler

Der Red River Krieg
Im Juni 1875 ergaben sich in Fort Sill die letzten freien Comanchen. Dami! endete der RedRiver-Krieg, der letzte Konflikt der US-Armee mit den si.idlichen Plainsstammen, einer der
gror..ten Truppeneinsatze gegen amerikanische Ureinwohner, der in der Geschichtsschreibung dennoch von den Kampagnen gegen die Sioux und Apachen Oberschattet wird .
Im FrOhjahr 1874 heizte der Medizinmann lsatai nach Obergriffen weil1er Bisonjager die
Unruhe unter den Comanchen, Kiowa und Southern Cheyenne an . Im Juni griffen die
lndianer unter Quanah Parker den Bisonjagerposten Adobe Walls an . Es folgte eine gror..angelegte Armeekampagne , um den Aufstand niederzuschlagen.
Minutios dokumentiert der Autor diesen verzweifelten Kampf: Buffalo Wallow Fight - Palo
Duro Canyon - Zerstorung der lndianerdorfer - Staked Plains - unterwerfung der Cheyenne, der Kiowa, der Comanchen . - 64 Seiten, 23 Abbildungen und Karten . Gebunden.
OM 21,-ISBN 3-924696-86-1

Joachim Bornschein

Dark County 1791
1790 rebellierten die etwa 20 an en Ufern des Miami und Wabash lebenden lndianervolker
gegen amerikanische Ansiedlungen . GefOhrt von so bedeutenden Mannern wie Blue Jakket. Little Turtle und Buchongahela begannen sie einen der blutigsten lndianerkriege der
US-Geschichte. Im November 1791 fand im Dark County, Ohio, die gror..te lndianerschlacht auf amerikanischem Boden stall: 3.000 Soldaten unter Colonel St. Claire wurden
von lndianern unter Little Turtle vernichtend geschlagen . Etwa 900 Soldaten fielen . Doch
der Triumph war nur von kurzer Dauer. In der Schlacht von Fallen Timbers erfolgte die
blutige Revanche der Weil1en . Im Vertrag von Greenville 1795 wurde die Unterwerfung der
roten Volker besiegelt. - 58 Seiten , 19 Abbildungen . Gebunden .
OM 19,-ISBN 3-924696-87-X

Siegfried Jahn

Pontiacs Krieg
Der Ottawa-Hauptling Pontiac ist einer der bedeutendsten indianischen Fuhrer der Geschichte. Seine ldee eines bOndnisses der ottawa mit den Ojibwa und Potawatomi gewann
rasch Anziehungskraft, besonders als er 1755 den englischen General Braddock besiegte.
1762 versuchte er, die Stamme nordlich der Gror..en Seen zum Kampf gegen die Briten zu
vereinen . 1763 wurden 9 von 11 Forts von lndianern genommen . Pontiac selbst leitete die
Belagerung von Detroit. Die Stellung der englischen Kolonialmachtin Nordamerika geriet
ernsthaft in Gefahr.
Dar.. dieser aur..ergewohnliche Mann schliel1Iich scheiterte, lag an der mangelnden Ausdauer der verbundeten Stamme und seinem zu gror..en Vertrauen auf die Franzosen .
Dieses mitreil1end geschriebene Sachbuch stellt eine mar..gebliche Arbeit Ober einen der
bedeutendsten indianischen Aufstande dar: Vom Aufstand der Waldlandindianer 1763 bis
zum Frieden von Oswego. 126 Seiten, 17 Abbildungen . Gebunden .
ISBN 3-924696-94--2
OM 31,--

Die lndianerkriege
Weitere Bande dieser fundierten Buchreihe:
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General Nelson A. Miles
Sein Name ist mit der Dezimierung und Unterwerfung von Volkern wie den Nez Perce,
Sioux und Apachen verbunden . lnsofern gilt er in Europa als einer der fragwUrdigsten
amerikanischen Offiziere des 19. Jahrhunderts . Viel mehr ist Uber ihn nicht bekannt. Dabei
war Nelson A. Miles einer der profiliertesten US-Militars der Geschichte .
Mit 26 Jahren Brevet-Generalmajor und Korpskommandant im BUrgerkrieg . 1895 Oberkommandierender der US-Armee . Dazwischen lagen dramatische Kampfe gegen die letzten freien lndianer. Seine berUhmtesten Gegner waren Sitting Bull, Chief Joseph und Geronimo .
Als couragierter TruppenfUhrer, charismatisch aber ambitioniert bis zur Schamlosigkeit,
machte Miles seine Karriere. In diesem kompakt geschriebenen Buch werden Leben und
Werk dieses einfluf1reichen Offiziers ungeschminkt dokumentiert, vom BUrgerkrieg Uber die
lndianerkriege, wobei detailliert auf das Yellowstone-Kommando, die Odyssee der Nez
Perce , die Jagd auf Geronimo und die Geistertanz-Zeit eingegangen wird , bis zum Krieg
auf Kuba . - 95 Seiten, 19 Abbildungen . Gebunden .
ISBN 3-924696-97-7
OM 27,-Joachim Bornschein

Der French and Indian War
Manche Historiker nennen den Franzosen-und-lndianer-Krieg den tatsachlichen ,, 1. Weltkrieg·. In Europa als .,7-jahriger Krieg" ausgefochten, gehort er zu den bedeutendsten
geschichtlichen Ereignissen in der Neuen Welt und sicherte England die Herrschaft Uber
Nordamerika. 1756 offiziell erklart und 1763 mit dem Sieg Englands beendet, charakterisiert er 7 blutige Jahre, in denen Franzosen und Englander mit ihren jeweiligen indianischen Hilfstruppen weite Landstriche verheerten . Zugleich sammelte die amerikanische
Miliz in englischen Diensten wertvolle Erfahrungen , die ihr im spateren Unabhangigkeitskrieg gegen das Mutterland zugute kommen sollten . - 128 Seiten , 20 Abb ., gebunden .
ISBN 3-89510-017-X
OM 31 ,-lngo Becker-Kavan

Der Modoc-Krieg
Der kleine Stamm der Modoc gehorte zu den wenig bekannten lndianervolkern , bis sich
1872/73 schlaglichtartig die Aufmerksamkeit der amerikanischen Offentlichkeit auf ihn
richtete, als die US-Armee ihn in einem der im Verhaltnis gesehen teuersten FeldzUge ihrer
Geschichte unterwarf. In den Lava Beds Kaliforniens widerstanden etwa 50 schlecht
bewaffnete Krieger mit ca. 75 Frauen und Kindern unter FUhrung von Keintpoos , genannt
Captain Jack , gut 3.000 Soldaten mit Artillerieverstarkung tor 5 Monate. Die Niederwerfung
dieses tapferen kleinen Stammes kostete die US-Regierung Uber 500.000 $ . Eine eigene
Reservation, der Wunsch der Modoc, ware weitaus billiger gewesen . Es war der erste
lndianerkrieg , in dem ein amerikanischer General , Edward Canby, sein Leben lief1. - 63
Seiten , 18 Abbildungen . Gebunden .
ISBN 3-89510-018-8
OM 21 ,--
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In langen Planwagentrecks zogen sie nach Westen: Menschen mit dem Willen,
eine neue Welt zu schaffen. Im Westen Amerikas aber erwartete sie nicht nur
eine gnadenlose Natur. Es erwarteten sie auch die eigentlichen Herren des
Landes, die lndianer, die ihren Besitz und ihre Kultur verteidigten und <loch
dem Untergang geweiht waren,
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• Wilfried Homann (»Medizinbii.ume im Land der Flathead-Indianer«)
• Dr. Schopp! v. Sonnwalden (»Indianische Kriegsfiihrung«)

lnhaltliche Schwerpunkte sind: Bericht0 iiber die lndianer Nordamerikas hi·
storischer, ethnologischer, aktueller Art. Die Eroberung und Evolution der
Great Plains. Die US-Militargeschichte (Civil War, lndianerkriege). Buchbesprechungen und aktuelle Meldungen.
Die Pionierzeit der USA hat Proble me geschaffen, die teilweise bis heute nicht
bewaltigt sind. Das MAGAZIN FOR AMERIKANISTIK tragt zum Verstandnis
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